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مصادر التقعيد األصولي عهد اإلمام اجلصاص
املههج ،واألثر التجديدي
د .فيصل أمحد اللنيع*
تاريخ قبول البحث2219/1/11 :م

تاريخ وصول البحث2219/2/7 :م

ملخص

ىذا البحث يتناول مصاادر التعيياد اوصاولن ناد ا ماام ال صااصج ومني او ياوج ما ذرار بياض

اآلثار الت ديدية لذلك؛ إن أرثر الدراسات اوصولية المتيلعة بالمذىب الحنفن تناولت مني يم اوصولنج
وأغفلاات أرثرىااا مصااادر التعييااد اوصااولن اان المااذىب الحنفاانج ورااان ماان نتي ااة ذلااك و ااود صااورة غياار

واضحة ن حعيعة الصرح اوصولن الحنفن.

وسأتناول ن ىذا البحث مصاادر التعيياد اوصاولنج وبياان الميناط التطبيعان لراون الحنفياة ي ار اون

الفروع الفعيية ن التعييد اوصولنج ثم أتناول بيض اآلثار الت ديدياة المساتفادة مان مصاادر ال صااصج

ومني و اوصولن.

Abstract
This work deal with the source of the fundamentalist norm of Al Imam Al Jassas
and his curriculum, mentioning some regenerative impacts. So, most fundamentalists
studies attached to Al Hanafi doctrine which have focused on the fundamentalist
curriculum and have omitted most fundamentalist norm sources in Al Hanafi doctrine.

املقدمة.

الحمااد ر رب اليااالمينج والصااسة والسااسم لااط أءاارل اونبياااد والمرساالين ساايدنا ونبينااا محمااد و لااط لااو وصااحبو

أ ميين وبيد.
إن أصول الفعو مر

الدين ن العضايا المست دةج ومسذ الم تيدين ند إرادة يام النصاوص الءار يةج أىميتاو

قرب.
ال تخفط لط من ُ
بيد ن اليلم الءر نج رما ال تخفط لط من ُ
وقد تيددت مدارس لم أصول الفعو تبياً الختسل المنيجج وطريعة التعييد والتدوينج ومن أبرز تلك المدارس مدرسة
الحنفيةج وىن مدرسة ريدة تؤسس العوا د تبياً للواق الءر ن والفعينج وتظير ييا الحرية الفعيية معدمة لط سطوة
العضايا الرسمية يما يتيلق باالستدالل والتأليلج وم أىمية ىذه المدرسة و ظمة تأثيرىا ن الفعو ا سسمنج إال أن أرثر

الدراسات اوصولية التاريخية المتيلعة بالمذىب الحنفن تدرس منيج الحنفية عطج دون التيمق ن مصادر التعييد اوصولن

الحنفن وىو ما ييرس بالضرورة صورة ال تيبر ن الواق اوصولن الحنفنج يضال إلط ذلك :أن منيج الحنفية ال يتبين
بءرل صحيح دون الر وع إلط مصادرىمج ومن ءأنيذا الر وع أن يعدم ميطيات ميمة لفررة الت ديد اوصولن.
و ن ىذا السياق يأتن ىذا البحث بينوان( :مصادر التقعيد األصولي عند اإلمام الجصاص :المنيج ،واألثر التجديدي)
* مدرسج قسم الفعو وأصولوج رلية الءريية والدراسات ا سسميةج امية الرويت.
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أتناول يو مصادر ا مام ال صاص

ن التعييد اوصولنج ومني و يوج ثم أوضح بيض اآلثار الت ديدية لذلك.

أهنية املوضوع.

أوالً :تيلعو ب زئية أصولية ميمة وىن مصادر التعييد اوصولنج ومني ية التعييد اوصولن.

ثانياً :أنو يتيلق بأصول الحنفية ن لم أصول الفعو من خسل أول رتاب أصولن حنفن رامل وصل إلينا من تاأليل ا ماام

ال صاصج وىاو مؤلال لاط طريعاة الفعياادج إضاا ة إلاط روناو مان مؤلفاات العارن ال اربا الي اري الاذي لام يصالنا مان

مؤلفاتو اوصولية إال العليل(.)2

ثالثاً :أنو يتيلق بالت ديد اوصولن المستمد من ممارسة أصولية ذات مني ية تعييديةج وال يخفط أىمية ت ديد لم أصول الفعو.
الغاية مو البحح.

الغاية من البحث ىو إظيار مصادر التعييد اوصولن ند ا مام أبن برر ال صاصج م بياان مني او ياوج ثام ذرار

بيض اآلثار الت ديدية اوصولية لذلك.
اجلديد يف البحح.

أنو يعدم مصادر التعييد اوصولن بءرل رلن تطبيعنج م ذرر المنيج التطبيعان ان التعيياد اوصاولن ناد ا ماام

ال صاصج ثم بيان و و االستفادة من ذلك ن ت ديد لم أصول الفعو.
مشكلة البحح.

تتلخص مءرلة البحث ن مير ة مدى صحة ما اءتير ن الحنفية من أنيم يستنبطون اوصول مان الفاروع الفعيياةج

وذلك من خسل اوسئلة اآلتية:
السؤال األول :ىل المءيور من رون منيج الحنفية ن التعييد اوصولن م ار اةَ الفروع الفعيية صحيح؟ وىل يرتفون بيذا
الطريق؟

السؤال الثاني :ما مصادر ال صاص ن التعييد اوصولن؟ وما مسمح مني و يو؟
السؤال الثالث :ريل يمرن االستفادة من مصادر ال صاص ومني و ن التعييد اوصولن ن الت ديد اوصولن المياصر؟
حدود البحح.

أقتصر ن االستعراد لط رتاب الفصول ن اوصول لل صاص؛ ونو الرتاب اوصولن الوحيد لل صاصج ووناو

يحعق المعصود من البحث.
اإلجراءات العلنية.
أتب ا

ٛٙ

2

رادات اليلمية الميتاادة من م المادةج وتوثيعياج والتر مة لغير المءيورج و ند تناول مصادر ال صاص
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أقتصر لط مثال واحد لرل مصدرج أو أرثر إن احتاج المعامج وأءير إلاط أمثلاة أخارى ان الياامش إن احتااج المعاام؛ نظا اًر
لصيوبة ذرر اومثلة ميييا.

خطة البحح.

يترون البحث من معدمة ومبحثينج

فالمبحث األول :مصادر التقعيد األصولي عند اإلمام الجصاص ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :مصادر ا مام ال صاص ن التعييد اوصولن.

المطمب الثاني :منيج ا مام ال صاص ن التعييد اوصولن.

والمبحث الثاني :األثر التجديدي ،وفيو مطمبان:
المطمب األول :مسمح الت ديد اوصولن.

المطمب الثاني :اوثر الت ديدي

والخاتمة والتوصيات.

الدراسات السابقة.

لم أ د بحثاً تناول موضاوع مصاادر التعيياد اوصاولن ناد ا ماام ال صااص :المانيجج واوثار الت دياديج غيار أن

ىناك بيض الرسائل واوبحاث التن تلتعن م البحث ن بيض ال وانبج منيا ما يأتن:

أوالً( :اإلمام أحمد بن عمي الرازي الجصاص الحنفي األصوولي الفقيوو المفسور المتووفة سونة ٖٓٚىوو) ،وىاو رتااب مان

تأليل ضيلة اوستاذ الدرتور

يل النءمن طبيتو دار العارن الراريم ان دولاة الرويات سانة 1981مج تنااول ياو تر ماة

ال صاصج َّ
وقدم دراسة ن مؤلفاتو ومني و يياج وأساليبوج ومصطلحاتوج وىن دراسة ميمة ومفيدةج غيار أناو لام يتطارق
إلط موضوع البحث :وىو مصادر التعييد اوصولن ند ا مام ال صاص :المنيجج واوثر الت ديدي.

ثاني واً( :نظريووة التقعيوود الفقيووي وأثرىووا فووي اخووت

الفقيووا ) ،وىاان رسااالة درتااوراه ماان إ ااداد الاادرتور محمااد الروراانج وقااد

نوقءت وأ يزت ن المملرة المغربية امية محماد الخاامس رلياة اآلداب واليلاوم ا نساانية بالربااط اام 1994مج وقاد تنااول
التعييااد الفعياان ماان يااة ميناااهج وريفيتااوج و ناصاار صااياغة العا اادة الرليااةج يااو يلتعاان م ا البحااث اان بحااث بيااض الطاارق

المء ااتررة اان التعيي ااد الفعي اان واوص ااولن مث اال :طري ااق االس ااتنباط واالس ااتعرادج إال أن ااو ارتف ااط بتن اااول التعيي ااد الفعي اان ول اايس
اوصولنج ولم يذرر ما يتيلق بمصادر الحنفية ن التعييد اوصولنج ومني يم يو.
ثالثاً( :تطور الفكر األصولي الحنفي دراسة تطبيقية لؤلدلة المختم

فييا)ج وىان رساالة ما ساتير مان إ اداد :ىياثم باد

الحميد لان خزناة نوقءات وأ يازت ان امياة ل البيات سانة 1998مج وىان رساالة ميماة يماا يتيلاق بالماذىب الحنفانج إذ

سلرت المنيج االستعرائنج وتناولت تطور المذىب الحنفنج غيار أنياا لام تتيارض إلاط موضاوع البحاث :وىاو مصاادر التعيياد
اوصولن ند ا مام ال صاص :المنيجج واوثر الت ديدي.

سادساً( :المذىب الحنفي مراحمو وطبقاتو ،ضوابطو ومصطمحاتو ،خصائصو ومؤلفاتوو) مان تاأليل أحماد بان محماد نصاير

الدين النعيبج وقد طب الرتاب ن مرتبة الرءد الرياضج وىو ن اوصال رساالة ما ساتير نوقءات ان امياة ا ماام محماد
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اباان ساايود اان الرياااض ساانة1419ى ااج تناااول الباحااث ييااا المااذىب الحنفاان موم ااً رد ارسااة تاريخيااة وصاافية تناااول ييااا

الطبعاتج وريفية تحرير المذىبج ثم تنااول المؤلفاات الفعيياة واوصاوليةج غيار أناو لام يتيارض إلاط موضاوع البحاث :وىاو

مصادر التعييد اوصولن ند ا مام ال صاص :المنيجج واوثر الت ديدي.
خامساً( :االخت فات األصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرىا في أصوول الفقوو الحنفوي)ج وىان رساالة درتاوراه مان

إ داد الباحث :ىيثم بد الحميد لان خزناة نوقءات وأ يازت سانة 2114مج وىان د ارساة قيماة مفيادة ان الباابج وقاد تيارض
ييا الباحث إلط تعسيم مدرسة الحنفية إلط حنفياة الياراقج وحنفياة سامرقندج واالخاتسل بينيمااج وذرار المساائل التان وقا يياا

خااسل بااين المدرسااتين الحنفيتااينج غياار أنااو لاام يتياارض إلااط موضااوع البحااث :وىااو مصااادر التعييااد اوصااولن نااد ا مااام
ال صاص :المنيجج واوثر الت ديدي.
سادساً( :منيج األصووليين الحنفيوة فوي االسوتدالل بالسونة النبويوة)ج للادرتور صاييب بااس الربيسانج وقاد تيارض البحاث
إلااط تفصاايل ماانيج الحنفيااة اان التياماال ما الساانة النبويااةج ودحااض مااا يثااار ماان أن الحنفيااة يعاادمون الارأي لااط الساانةج ولاام

يتيرض المؤلل إلط موضوع البحث :وىو مصادر التعييد اوصولن ند ا مام ال صاص :المنيجج واوثر الت ديدي.
سابعاً( :نظرية التقعيد األصوولي) وىان رساالة درتاوراه مان إ اداد الادرتور أيمان البادارينج وىان د ارساة مفيادة تيارض يياا

إلط نءأة العوا د اوصوليةج وتطورىاج والمؤلفات يياج ولم يتطرق إلاط موضاوع البحاث :وىاو مصاادر التعيياد اوصاولن ناد
ا مام ال صاص :المنيجج واوثر الت ديدي.
ثامناً( :تحقيق قول األصوليين في قادح الكسر وأثره في إبطال العمة) ،وىو بحث منءور ن الم لاة اوردنياة ان الد ارساات

ا سسمية الم لد التاس ج اليدد()3ج 1435ىاا2113/م مان إ اداد الادرتور اسد الادين حساين رحاالج والادرتور أحماد حسان
الربابيةج وقد تناول البحاث ماا يتيلاق بمادى تاأثير قاادح الرسار لاط أصال العيااس مان ياة ا بطاال والعادحج ياو يلتعان ما
البحااث اان تناااول انااب تطبيعاان ماان وانااب التعييااد اوصااولن يتيلااق باادليل العياااسج غياار أنااو لاام يااذرر مصااادر التعييااد
اوصولن ند ال صاصج ومني وج وأثره ن الت ديد اوصولن.
املبحح األول:

مصادر التقعيد األصولي عهد اإلمام اجلصاص.
إن ىناك رقاً بين المني ية والمصدريةج المني ياة تُيناط بريفياة التيامالج والمصادرية تيناط بماادة التيامالج وان أغلاب

الدراسات اوصولية التن تتيلق بالحنفية ران اىتماميا منصباً لاط المانيجج وأغفلات أغلبياا المصادرج وأي صال باين الماادة

والريفية ييطن بالضرورة نتي ة غير مرتملة ن حعيعة الصرح اوصولن الحنفنج با ضا ة إلاط أناو ي يال النتاائج تادور ان
دائرة الءك واالحتمالج دون أن تصل تلك النتائج إلط دائرة العطا ج أو الظان العرياب مان العطا ج والاذي مر ياو إماا إلاط واقا

مو ود مءاىدج واما إلط دالئل أ اد ا تما يا العط واليعين.
ومن البديين أن ترون البداية بالمنيج قبل المادةج إال أنو لما رانت أرثار الد ارساات اوصاولية المتيلعاة بالحنفياة قاد
تناولاات المني يااةج ورااان ماانيج الحنفيااة ال يتبااين بءاارل صااحيح إال بيااد مير ااة مصااادرىم اان التعييااد اوصااولن؛ ااإنن سااأبدأ
بذرر مصادر التعييد اوصولن ند ال صاصج ثم أتب ذلك بذرر مسمح مني و ن التعييد اوصولن.
ٛٛ
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املطلب األول :مصادر اإلمام اجلصاص يف التقعيد األصولي.

امتاز ا مام ال صااص بتنويا مصاادر التعيياد اوصاولن الحنفان اومار الاذي انيراس لاط قاوة أصاوليمج وان رانات تلاك

العوة لم تأخذ حعيا السئق من ية اليارض ان رتاب ال مياورج وىاو ماا د ا الباابرتن لتصانيل رتاباو (الوردود والنقوود) ظياار
تلك العوة من خسل ما رتبو من "نعد للمختصر ينبو الفطن لط ما غفلوا من ما د اوصحاب"(.)3
ويمرن تعسيم مصادر التعييد اوصولن الحنفن ند ال صاص إلط م مو تين:
المجموعة األولة :وتتمثل يما ياأتن :الانصج وا
والعوا د اليعلية.

مااعج وقاول الصاحابنج واللغاة اليربياةج وتنصايص إماام الماذىب أبان حنيفاةج

المجموعة الثانية :وتتمثل يما يأتن :التخريج اوصولنج والتخريج لاط المساائل الفعيياةج والتخاريج لاط ارع عيانج وتنصايص
أحد لماد الحنفيةج وقياس اوصولج واال تياد.

وسأبين مصادر التعييد اوصولن الحنفن ند ال صاص من خسل ذرر رل م مو ة لط حدة:
المجموعة األولة :تمثل ىذه الم مو ة المصادر التعليدية ان التعيياد اوصاولن؛ إذ تءاترك ياو ميا الماذاىب اوربياةج
س يو د خصوصية للحنفياة بياذا با تباار التعيياد بيااج وان راان ىنااك خصوصاية للحنفياة ان ريفياة التيااطن ما بياض

المصادرج وذلك رما يأتن:
المصدر األول :النص ،ير

الحنفية إلط النص مان الرتااب والسانة ان التعيياد اوصاولن با تبااره مصاد اًر أصايسً ان البنااد

اوص ااولنج وق ااد اى ااتم ال ص اااص ب ااالنص الء اار ن با تب اااره طريعا ااً للتعيي ااد اوص ااولنج ق ااال الء اايا ب ااد ار الم ارغ اان" :وأم ااا

ال صاصج يو ا مام أبو برر الرازي الحنفانج ولاو أصاول ال صااصج رتااب ال يساتغنن ناو رال مان يرياد االساتنباط لححراام

الدينية من العرن الرريم"(.)4

حماادي
ومما يدل أيضاً لط ظيم اىتمام ال صاص بالنص با تباره مصد اًر للتعيياد اوصاولن :ماا ذراره الادرتور َّ

ذويب من أن ال صاص استدل لمءرو ية العياس بأرب و ءرين ية من العرن الرريمج ن معابل أن السرخسان والبازدوي

استدل رل منيما بثسث يات عط(.)5

ومن أمثلة االستدالل بالنص من العرن الرريم لاط التعيياد اوصاولن ناد ال صااص :االساتدال ُل لراون الرفاار مخااطبين

بفروع الءريية بالعرن الرريمج قال ال صاص" :والدليل لط صحة ذلاك :أن ار تياالط قاد ذم الرفاار لاط تارك رثيار مماا تيلاق
واةخرِة ُىوم َك ِ
ِ
وون َّ
وافُرون [صالت]7:ج ونحاو حرايتاو ان أىال
ين الَ ُي ْؤتُ َ
لزومو بالءرعج نحاو قولاو تياالط :الَّ ِوذ َ
الزَكواةَ َو ُىوم ِب َ ْ
ِِ
النار :قَالُوا لَم َن ُك ِم َن ا ْلمصمِّين ولَم َن ُك ُن ْ ِ ِ
ب ِب َي ْووِم الودِّين َحتَّوة أَتَا َنوا
س ِكين َو ُك َّنا َن ُخ ُ
وض َم َع ا ْل َخائضين َو ُك َّنا ُن َك ِّوذ ُ
طع ُم ا ْلم ْ
ُ َ
َ ْ
ْ
ا ْل َي ِقين[المدثر.)6("]43-47 :
س ِ
وول َ َوِالَوة
ومن أمثلتو أيضاً :استدال ُل ال صاص لرون النبن  ي تيد ن اوحرام بعولاو تياالطَ  :ولَ ْوو َردووهُ إِلَوة َّ
الر ُ
ض ُل المّ ِو َعمَ ْي ُك ْم َوَر ْح َمتُ ُو الَ تََّب ْعوتُ ُم َّ
ان إِالَّ َقمِوي [النسااد]83:ج وقاد
الَّ ْوي َ
ستَنِبطُوَن ُو ِم ْن ُي ْم َولَ ْوالَ فَ ْ
طَ
أ ُْولِي األ َْم ِر ِم ْن ُي ْم لَ َعمِ َم ُو الَِّذ َ
ين َي ْ
بيَّن و و االستدالل بعولو " :مومو يعتضن واز االستنباط من ما ة المردود إلييمج و ييم النبن .)7("
وون در ة المستنبط أ ضل در ات اليلمج وما ران ار تيالط ليخلن نبيو  من تلك الدر ة(.)8

ومن أمثلة االستدالل بالسنة النبوية :قو ُل ال صاص" :وقال لن أبو مر غسم ثيلب( :)9الواو ناد اليارب لل ما ج وال
داللة ندىم لط الترتيبج وأخطأ من قال :إنيا تدل لط الترتيبج ويدل لط ذلك قولو ( :ال تعولوا ما ءاد ار وءاد
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مصادر التقعيد األصولي عهد اإلمام اجلصاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنج ولرن قولوا ماا ءااد ار ثام ءااد اسن)()11ج لاو رانات الاواو للترتياب لَماا راان ممنو ااً مان أن تعولياا باالواوج رماا لام

يمن أن تعوليا بثم"(.)11
َّ
دل ذلك داللة ضمنية لط أن اوصل ن اليام أن يعدم.

ومن أمثلتو أيضاً قو ُل ال صاص" :ويدل لط أن اليام يعضن لط الخاص إذا ورد بياده :قاو ُل أم سالمة -رضان ار
نيا -للنبن  حين صالط ان بيتياا رريتاين بياد اليصار :ماا ىاتاان الرريتاان وقاد رنات نييات نيماا؟ عاال ( :رريتاان

رنت أصلييماج ءغلنن نيما الو د)()12ج ولم يعل ليا :إن ا تبارك ىذا ال ي وزج بل بيَّن ليا ية الخصوص"(.)13
ال صاص ن المثالين استند إلط السنة النبوية با تبارىا مر ياً لفيم الرسم اليربن.

المصدر الثاني :اإلجماع ،للحنفية اىتمام بال اناب التااريخن لحقاوال واآلراد اوصاوليةج والاذي ااد رنتي اة طبييياة لراون

الحنفية أول المذاىب اوربيةج واوقرب إلط صر الرسالةج وىو أمر انيرس لط لية صانا ة العا ادة اوصاولية مان خاسل
اال تماااد لااط ا

ماااع رمصاادر ماان مصااادر التعييااد اوصااولنج واالسااتفادة منااو أيض ااً اان مير ااة اوق اوال اوصااولية التاان

توصل بالءاذة لمخالفتيا
واال تماد لط ا

ماع السلل والمتعدمين من اليلماد.

ماع رمصدر من مصادر التعييد اوصولن ند ال صاص لو صورتان:

الصورة األولة :أن يرون المراد با



ماع :ما استعر ليو لماد الحنفيةج ويساتيملو ال صااص يماا إذا قاال أحاد الحنفياة

ق اوالً يخااالل المسااتعر نااد الحنفيااةج وذلااك رمااا اان مسااألة تخصاايص اليلااةج قااال ال صاااص" :تخصاايص أحرااام اليلاال الءاار ية
ااائز نااد أصااحابناج و نااد مالااك باان أنااسج وأباااه بءاار باان غياااث( )14والءااا ينج والااذي حريناااه ماان مااذىب أصااحابنا اان ذلااكج

أخااذناه ماان ءاااىدناىم ماان الءاايوخ الااذين رااانوا أئمااة المااذىب بمدينااة السااسمج ييزونااو إلااييم لااط الو ااو الااذي بيناااج يحرونااو اان
ءيوخيم الذين ءاىدوىمج ومسائل أصحابنا وما ر ناه من معالتيم ييا تو ب ذلك.

وما أ لم أحداً من أصحابنا وءيوخنا أنرر أن يرون ذلك من مذىبيمج إال بيض من ران ىا ىنا بمدينة السسم ن
()15

صرنا من الءيوخ؛ إنو ران ينفن أن يرون العول بتخصيص اليلة من مذاىبيم".

()16

ثم ذرر ال صاص أن قائل ىذا العول لو مناريرج وأن قولو يخالل إ ماع الحنفية لط واز تخصيص اليلة


الصووورة الثانيووة :أن يسااتيمل ال صاااص ا

ماااع بمينااط إ ماااع اليلماااد والسااللج وىااو الااذي يتبااادر ماان ا

.

ماااع

اار
ند ا طسقج رما أنو ىو الذي أرثر ال صااص مان اال تمااد لياوج وظيار اىتماماو باوج ومان أمثلتاو :أن تارك السالل ا نر َ
يتب ُر ىذا ا ماع لط الترك طريعاً من طرق البيان(.)17
وي َ
لط بيض أنواع اليعود إ ماعٌ منيم لط وازىاج ُ

ومن أمثلتو أيضاً :إ ماع السلل وسائر الخلل لط و ود رض الرفاية ن الءريية(.)18

ومن أمثلتو أيضاً :إ ماع السلل لط واز نسا الحرمج إال رقة ءذت ن ذلك(.)19

المصدر الثالث :قول الصحابي ،ي يل ال صاص قول الصحابن من مصادر التعييد اوصاولن الحنفانج و ااد أخاذ ال صااص

بعول الصحابن ن التعييد اوصولن لط صورتين:

اار خاسل
 الصورة األولة :أن يرون أخذه بعول الصحابن يماا ينطباق لياو حاد ا مااع الساروتنج ومان أمثلتاو :ا تب ُ
التابين الذي بلغ رتبة اال تياد زمن الصحابة؛ ون مر و لياً -رضن ار نيما -وليا العضاد لءريح(.)21


الصورة الثانية :أن يرون أخذه بعول الصحابن يما يتيلق بطريعتو ن االستداللج ومان أمثلتاو احت ااج سايدنا باد

َحم ِ
ون[الطاسق]4:ج لاط مان يارى أن الحامال تيتاد
ض ْوع َن َح ْممَ ُي َّ
ار بن مسيود  بعولو تياالطَ  :وأ ُْوالَ ُ
َجمُ ُي َّن أَن َي َ
ال أ َ
ت األ ْ َ
ٜٓ
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بأبيد او لينج قال ال صاص" :احتج بذلك لط من خالفو بيدة المتو ط نيا زو يا إذا رانت حامسً أنيا أبيد او لينج
ران نده أن موم ىذا اللفظ ٍ
رال ن ا تبار الحمل لسائر الميتاداتج باان باذلك :صاحة ماا ذررناا مان و اوب ا تباار
حرم اللفظ بنفسو دون تضمينو بما ىو ميطول ليو متط ارتفط بنفسو ن إ ادة الحرم"(.)21

استفاد ال صاص من ىذا االستدالل مني ية ابن مسيود  اوصاولية أن الياام يبعاط لاط موماو إذا طال لياو
()22

غيرهج وىو ن اآلية الرريمة :المرأة اآليسةج والمرأة التن لم تحض بيدج مما سبعو ن اآلية الرريمة.

المصوودر الرابووع :الملووة العربيووة ،ير ا الحنفيااة إلااط اللغااة اليربيااة با تبارىااا الطريااق لفياام الاانصج ال ساايما وأنياام ياارون أن
ا مام محمد بن الحسن الءيبانن ح ة ن اللغة(.)23

والر وع إلط اللغة ن التعييد اوصولن ند ال صاص لو صور دةج من أبرزىا صورتان:


الصورة األولة :الر وع إلط اللغة اليربية يما يتيلق بمير ة ميانن المفردات والحرولج رما ان الر اوع إلاط اللغاة

ن مير ة ميانن الحرولج قال ال صاص" :الواو ن اللغة لل م ج وذلك حعيعتياج وران أبو الحسن -رحمو ار -يحران
ن محمد أنو قال :الواو بابيا ال م ج حتط تعوم داللة االستئنالج و لط ىذا بنط مسائل ال ام الربير ن اويمان"(.)24
وىذا يدل لط ا تبار اللغة اليربية ن التعييد اوصولن يما يتيلق بميانن المفردات(.)25



الصورة الثانية :الر وع إلط اللغة اليربية لمير ة طريعة اليرب ن الرسم والوض اللغويج ومان أمثلتاو :االساتدالل

بعول أىل اللغة لط أن االستثناد إذا سبق ب مل؛ إنو ال ييود إال لط التن تليو ما لم تو د داللة(.)26

اص لياو
وا تبار اللغة اليربياة مصاد اًر للتعيياد اوصاولن ال ترااد تختلال ياو ميا الماذاىب اوصاوليةج وىاو ماا ن َّ

الع ار ن ن معدمة رتابو (الفروق) من رونو الوظيفة اوساسية ليلم أصول الفعو يما يتيلق بعوا د اللغة اليربية(.)27

المصدر الخامس :تنصيص إمام المذىب أبي حنيفة ،من مصادر التعييد اوصولن ند ال صاص إسناد العا ادة إلاط قاول

ا مام أبن حنيفةج وان رانت العوا د المسندة صراحة إلط ا مام أبن حنيفة قليلة رما يذرر ا مام أبو زىرة(.)28

ومن العوا د المسندة إلط ا مام أبن حنيفة ما اد ن قول ال صاص" :قال أبو حنيفاة :إن قرادتاك لاط المحادث

أثبت من قرادتو ليك"(.)29

ومن أمثلتو أيضاً :قول ال صاص نعسً ن أبن الحسن الررخن" :قال أبو الحسن :وأماا أباو حنيفاة اس يحفاظ ناو

ذلكج إنما الذي يحفظ نو أنو قال :إذا ا تميت الصحابة لط ءند سلمناه ليمج واذا ا تم التابيون زاحمناىم"(.)31

وال يختلل الحنفية ن ىذا المصدر ن بعية المذاىب اوربية التن تأخذ بعول إمام المذىب ن الفعو واوصول.
المصدر السادس :القواعد العقمية ،وض ال صاص حداً اصسً بين مسائل أصول الادين ومساائل أصاول الفعاوج لام ييتماد
لط العوا د اليعلية ن االستدالل رما ىو الحال ن رتب المترلمين(.)31

وقد ذرر الذىبن أن ال صاص لو راد يميل ييا إلط راد الميتزلة(.)32

وان الذي ال ءك يو أنو ليس لذلك ربير أثر لط مني ياة ال صااص اوصاوليةج وأن ثاار العوا اد اليعلياة ال تت ااوز

ن أرثر اوحيان وض حدود للدليل السامينج واالساتدالل باو لاط و او التبيياة للادليل الءار نج ويمران تلخايص أبارز ثاار
العوا د اليعلية ن ثسثة ثار:
اوثر اوول :أن يرون الدليل اليعلن محدداً لنطاق الدليل السمينج وليس لو التدخل ان صانا ة ذات العا ادة اوصاوليةج

رماا اان الر ااوع إلاط الاادليل اليعلاان لبيااان ماا ي ااوز اان اليعاال وماا ال ي ااوزج يااو ال يياادو أن يراون محاادداً لنطاااق الاادليل
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السمينج ومن أمثلتو :تعرير ال صاص أن حرم اليعل لط ثسث مراتب :الو اوبج واالمتنااعج وال اوازج وأن حرام النساا
ال ي وز إال ن الحرم الثالثج قال ال صاص" :ثم ال يخلو السم من أن يرون وارداً بالبابين اوولين اللَّذين ذررناا أناو ال

ورود السام بخس ااوج وأماا الو ااو الثالااثج
اا مااا راان ىااذا سابيلو بو ااوج وال
ُ
ي اوز ييمااا االنعاسب والتغيياارج غيار ااائز نس ُ
إنااو ال يخلااو ماان أن يرااون الساام حارمااً بحظ ارهج أو إباحتااوج أو إي ابااوج و لااط ىااذه الو ااوه رااان ورودهج يااو ممااا ا َّاوزه
اليعل وحسنو"(.)33

اوثر الثاانن :أن تراون ح اج اليعاول سابباً ان رد أحادياث اآلحااد حاال مخالفتياا اليعاولج ولام يمران تأويلياا لاط و او ال

تتيارض مييا؛ ون اليعول ح ة ار تيالط رما ييبِّر ال صاص(.)34

وىااذه مسااألة نظريااة رسميااةج البحااث ييااا مترتااب لااط التسااليم بح ااج اليعااولج ومفيومياااج وحاادودىاج ومتااط تع ا

المخالفة ومتط ال تع ج لط أن اوصل :أن الحديث إذا صح دراية ورواية؛ إنو ال يخالل الميعول.

اوثاار الثالااث :أن يرااون االسااتدالل باليعاال تابيااً للاادليل الءاار نج وماان أمثلتااو قااول ال صاااص" :وا تبااار االحتياااط واوخااذ
()35

بالثعة أصل ربير ن أصول الفعوج وقد استيملو الفعياد رليمج وىو ن اليعل رذلك".
وىذا اوثر ال يخالل يو أحدج وقد يسمط ند رثير من اليلماد بالتيليل.

المجموعة الثانية :تمثال الم مو اة الثانياة مان مصاادر التعيياد اوصاولن الحنفان ناوع خصوصاية للماذىب الحنفان مان ياة
ا رثار منيا ن التعييد اوصولنج رما أنياا تمثال ال اناب االساتنباطن ان التعيياد اوصاولن الحنفانج أو ماا ىاو مءايور مان

خر ون اوصول لط الفروع.
أنيم ُي ِّ
وان الدراسات اوصولية المتيعلة بالمذىب الحنفن تيانن من أزمة "ريل" يما يتيلق بتخاريج اوصاول لاط الفاروع
نص ليو الادىلوي مان راون العوا اد اوصاولية
ند الحنفيةج وان رانت ىناك محاوالت ميمة ن ىذا ال انبج من ذلك :ما َّ

الحنفية لط مرتبين:

المرتبة األولة :قوا د منصوصة ن أبن حنيفة وصاحبيو.

المرتبة الثانية :قوا د مستنبطة أو مستخر ة من الفروع الفعيية(.)36
ثم رتَّب الدىلوي لط ذلك أن لماد الحنفية المتأخرين وقيوا ن إءرالين:
يفرقوا بين العوا د المنصوصة والعوا د المستنبطة.
اإلَّكال األول :رونيم لم ِّ

اإلَّكال الثاني :أنو وق االىتمام بالعوا د المخر ة اىتماماً بالغاً أدى إلط الترلل ن ال واب ما يرد لييا من ا تراضات(.)37

إطسق العول بأن العوا د المخر ة مأخوذة مان المتاأخرينج مبينااً أن ىاذا الراسم ال
وقد انتعد الروثري لط الدىلوي
َ
يعولو من يطل لط رتاب الح ج الصغير والربير لييسط بن أبانج وأصاول ال صااص الاذي نعال الرثيار مان اوصاول ان
اوئمة(.)38

وما ذرره الروثري ن نعد الدىلوي ينظر إليو من يتين:
الجية األولة :أن الدىلوي لفت النظر إلط التفريق بين نو ن العوا د اوصولية :المنصوصة والمستنبطةج وماا ذراره الادىلوي
يدل ليو الواق ج يناك قوا د منصوصة ن اوئمةج وىناك قوا د مستنبطة.

الجية الثانية :أن الدىلوي لم يحرر مينط التخريجج وال ريفيتوج ولم يبين أن ىذه العوا د المستنبطة ليا أدلة مذرورة ن الرتبج
ٕٜ
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ومن ىذه ال ية يرون ا تراض الروثري صحيحاً.

و نااد الناازول إلااط الواق ا اوصااولن الحنفاان إنااو يتضااح أن العوا ااد المسااتنبطة ليساات لااط مرتبااة واحاادةج وأن ليااا

مصادر دةج وذلك رما يأتن:
المصدر األول :التخوريج األصوولي ،مان مصاادر التعيياد اوصاولن ناد الحنفياة :التخاريج اوصاولنج والماراد باو اساتعراد أصاول
المذىب من خسل طريعة احت ا ات المذىب ن المسائل الفعييةج واستنباط راد الحنفية منيا ن العضايا اوصولية.
وليذا المصدر ند ال صاص صور دةج من أبرزىا ثسث صور:


الصورة األولة :استفادة حرم أصولن من اطاراد مانيج الحنفياة اوصاولنج تراون النسابة اماة إلاط ماوم أصاوليم

وما تدل ليو تخري اتيم الفعييةج ومن أمثلة ذلك :مسألة قطيية داللة اليام ند الحنفية إذا ران المينط ظاى اًر ال إ ماال
يو؛ إنو ال ي وز تخصيصايا إال إذا خصصات بعااط ج وقاد يال ال صااص التخاريج اوصاولن ىاو مصادر العا ادة عاال:
()39

"وىذا ندي مذىب أصحابناج و ليو تدل أصوليم ومسائليم".

الصورة الثانية :استفادة حرم أصولن من منيج استدالل الحنفية ن باب ميينج ومان تطبيعاات ذلاك قاول ال صااص:



"مذىب أصحابنا :أن ظاىر النين يو ب ساد ما تناولاو مان اليعاود والعارب إال أن تعاوم داللاة ال اوازج وىاذا الماذىب ميعاول

من احت ا اتيم

ساد ما أ سدوه من اليعود والعرب لم رد النين دون غيره"(.)41

ال صاص استفاد ىذا التخريج اوصولن من تيامل الحنفية ن باب النين.
الصووورة الثالثووة :اسااتفادة حراام أصااولن ماان طريعااة الحنفيااة اان ِ
الح اااجج وماان أمثلتيااا :مسااألة التاار يح بالياادد؛ ااإن



ال صاااص ياارى أن مااذىب الحنفيااة اادم ا تبااار الياادد مر ح ااً مااا لاام يصاال إلااط حااد الت اواترج قااال ال صاااص" :وىااو ناادي

مذىب أصحابنا؛ ونيم قد قبلوا من أخبار اآلحاد التن ارضيا خبر االثنين والثسثة أخبا اًر رثيرةج أرثر مان أن تحصاطج ولام

يلتفتوا إلط زيادة اليدد"(.)41

والصورة اوولط أقوى من الصورة الثانية؛ ون ييا االستدالل باطراد منيج الحنفيةج والصاورة الثانياة أقاوى مان الصاورة

الثالثة؛ ون ييا زماً بنسبة التخريج إلط الحنفية.

المصدر الثاني :المسائل الفقيية ،من مصادر التعييد اوصولن ناد الحنفياة :التخاريج لاط المساائل الفعيياةج والماراد باو إلحااق
النظير بنظيرهج بأن ترون مسائل الحنفية تعتضن ىذا االختيار اوصولن.

وىناك ءبو ربير بين التخريج لط المسائل الفعيية والتخريج اوصولنج ويمرن التفريق بينيما من و يين رما يادل

ليو استعراد رسم ال صاص:


الوجو األول :أن ال صاص ن التخريج اوصولن ينص لط أنو يستند إلط أصول المذىب واحت ا اتو ن التخاريج



الوجو الثاني :أن ال صاص ال يرتفن ند التخريج لط المساائل الفعيياة بم ارد موا عاة المساائل الفعيياةج بال يتبا

اوصولنج وأما ن التخريج لط المسائل الفعيية :االستدالل يرون بموا عة المسائل الفعيية عط.
ذلك بذرر أدلة أخرى للعا دةج أو تطبيعات عيية لط العا دة غالباً.

والتخريج لط المسائل الفعيية لو صور دة ند ال صاصج من أبرزىا صورتان:
الصورة األولة :أن يرون دليل العا دة اوصولية ىو التخاريج لاط المساائل الفعيياةج ومان أمثلتاو قاو ُل ال صااص:

"وأما إذا تعدم لفظ الخصوص واستعر حرموج ثم ورد اليموم بضد مو ب حرم الخصوصج إن ذلك ندنا يو ب نسا ما
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تضمنو لفظ الخصوص من الحرم متط لم تعم داللة مان غياره لاط أن اليماوم مرتاب لاط الخصاوصج وراذا راان يحران

ءيخنا أن مذىب أصحابنا ومسائليم تدل ليو"(.)42

ثم أرد ال صاص ذلك من خسل ذرار ارع عيان يادل لاط صاحة التخاريج بعولاو" :وقاد يال أباو حنيفاة قولاو تياالط:
وى ْم[التوبة ]5:ونو نزل بيده"(.)43
ين َح ْي ُ
فَِإ َّما َمًّنا َب ْع ُد َ َوِا َّما ِف َدا [محمد ]4:منسوخاً بعولو تيالط :فَاقْتُمُواْ ا ْل ُم ْ
ث َو َجدتو ُم ُ
َّ ِرِك َ
يل ال صاص ىذا الفرع مؤرداً لصحة التخريج لط المسائل الفعييةج وىاذه الصاورة تيراس الصاورة البنائياة مان
التخريج لط المسائل الفعيية.

الصووورة الثانيووة :أن ي يال ال صاااص موا عاة المسااائل الفعييااة دلايسً مر حااً لصااحة المصاطلح اوصااولنج وتاار يح



المصطلح اوصولن بموا عة المسائل الفعيية قليل ند ال صاص إال أنو مو ودج ومن أمثلتو :أن الم مل ند اوصوليين
رما يذرر ال صاص لو مينيان:

وو يوووم حصو ِ
واد ِه َوالَ
المينااط اوول :مااا ال ييلاام ميناااه ماان لفظااوج وال يمراان اليماال بااو وحاادهج مثاال قولااو تيااالطَ  :وآتُوواْ َحقَّو ُ َ ْ َ َ َ
ِ
س ِرِفين[اونيام.]141:
س ِرفُواْ إَِّن ُو الَ ُيح وب ا ْل ُم ْ
تُ ْ
المينط الثانن :ما يمرن استيمالو ن أقال ماا يتناولاو االسامج وقاد ي اوز أن يراون الماراد باو أرثار مان أقال ماا يطلاق لياو

ميناهج مثل لفظ :صلواج وصومواج اليعين ىو استيمال اللفظ ن أقل ما يطلاق لياو مسامط صاسةج أو صايامج ويبعاط ماا زاد
ن حرم الم مل الذي يحتمل أن يرون مراداًج أو الج وىو محتاج إلط بيان لتر يح أحد االحتمالين(.)44

وياار ح ال صاااص أن الم ماال نااد الحنفيااة ال يطلااق إال لااط المينااط اوول يعااول" :والصااحيح ناادنا ىااو العااول

اوولج وىو ندي مذىب أصحابنا أيضاً؛ ون مسائليم تدل ليو"(.)45

ثم ذرر ر اً عيياً يدل لط صحة التخريجج ويبعاط بياد ذلاك :أن مسحظاة الواقا الفعيان ناد تعيياد المصاطلحات

اوصاولية ياو ائادة إبيااد لام أصاول الفعاو ان إءاارالية الخاسل اللفظانج وىاذه الصاورة تيراس الصاورة التر يحياة مان التخاريج
لط المسائل الفعيية.

المصدر الثالث :الفرع الفقيي ،إن ىذا المصدر وان ران ءديد العرب بالمصدر السابق إال أنو أقل قوة منو؛ إذ ينساب البنااد
اوصااولن اان المصاادر السااابق إلااط مااوم المااذىب ومسااائلو الفعييااةج وأمااا ىنااا :اوصاال أن ترااون العا اادة منسااوبة إلااط اارع
عياانج وال يخفااط أن النساابة إلااط المسااائل الفعييااة أقااوى ماان م اارد النساابة إلااط اارع عياان واحاادج وان رااان يمراان ال اازم بااأن

ال صاص ال ييتمد لاط م ارد التخاريج لاط الفارع الفعيانج بال ياذرر مياو أدلاة أخارىج ومان أمثلاة ذلاك :مساألة ترارار يال
اومر؛ إنو يدل لاط الترارار ماا لام تظيار داللاةج واساتدل لاو ال صااص بعاول ا ماام أبان حنيفاة ايمن أقار لر ال بادرىمج ثام
أقر لو بدرىم :إن الثانن غير اوولج َّ
دل ذلك لط أن تررار اومر يدل لط التررار(.)46
()47

ومن أمثلة ذلك أيضااً :اساتدالل ال صااص لح ياة ءارع مان قبلناا باأن محماد بان الحسان قاد احاتج لمساألة اواز المياياأة
ِ
ضر[العمر.)48(]28:
بعولو تيالطَ  :وَن ِّب ْئ ُي ْم أ َّ
س َم ٌة َب ْي َن ُي ْم ُك ول َِّ ْر ٍب وم ْحتَ َ
َن ا ْل َما ق ْ
يل ال صاص ىذا االختيار الفعين ن المسألتين مصد اًر للتعييد اوصولن.

وقد ي تيد ال صاص ن التخريج لط رع عينج رما ن استداللو لط و ود و و لإلمام أبان حنيفاة يارى أن االساتثناد

المنعط استثناد حعيعنج من رع عين لإلماام أبان حنيفاةج قاال ال صااص ان مساألة االساتثناد مان ال انس" :ويحتمال أن الماراد
بو حعيعة االستثناد؛ ونو لما قال :فَسج َد ا ْلم ِ
َج َم ُعون[الح ر]31:ج وران إبلايس ممان يصاح أماره بالسا ود اساتثناه
آلئ َك ُة ُكمو ُي ْم أ ْ
ََ َ
ٜٗ
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ماانيم وان لاام يراان ماان المسئرااةج وىااذا و ااو قااد ذىااب إليااو أبااو حنيفااة اايمن قااال :لفااسن لاان ألاال درىاام إال دينااار :أن
االسااتثناد صااحيح؛ ون قولااو لاان يتناااول مااا يثباات اان الذمااةج والاادينار وان لاام يراان ماان اانس الاادرىم إنااو ممااا ثباات اان
َّ
صح استثناؤه منيا"(.)49
الذمةج

ومن أمثلتو أيضاً :مسألة رتابة المحدث إلاط خارج قاال ال صااص" :وأماا إذا لام ييلام الاراوي وال الساام بماا ياو؛ اإن

الذي ي ند لط مذىب أصحابنا ال ي وز لو أن يعول :أخبرنن سن بذلكج رما قالوا ن الصك إذا أءيدىم وىم ال ييلماون
ما يو :لم يصح ا ءياد.
ورذلك إذا قالوا لو :أ زنا لك ما يصح ندك من حديثنا؛ إن ىذا ليس بءندج رما لو قال :ما صح ندك مان صاك
()51

يو إقراري اءيد بو لنج لم يصح لكج ولم ي ز الءيادة بو ليو وار أ لم".

ال صاص اساتنبط مان ىاذا الفارع الفعيان راون ال يال الرامال ماؤث اًر ان انس مساائل النعال وا خباارج اس يترتاب

لط رل النعل يو يل أي أثر.

المصدر الرابع :قول أحد عمما الحنفية المجرد ،وىذا المصدر يمرن تعسيمو إلط قسمين:

القسم األول :إسناد العا دة اوصولية إلط قول أبن يوسلج أو قاول محماد بان الحسان الءايباننج وىاو طرياق يطمائن الحنفياة
إليوج ويرادون أن يرتفوا بو ن التعييد اوصولن ما لم يرن ىناك خسل بين أئمة المذىب الثسثة :أبن حنيفةج وأبان يوسالج

ومحمااد باان الحساانج أو بااين بيضاايم؛ ااإن الحنفيااة يميلااون إلااط التاار يح بااين أق اواليم نااد االخااتسلج والااذي يظياار أنياام ال
يخر ون ن أقواليم حال اختس يم لرونيم ييتبرونيم ن أ لط طبعات لماد المذىب(.)51

ومن العوا د المسندة إلط أبن يوسل ما اد ن قول ال صاص" :ورذلك ران يعول ءيخنا أبو الحسن وييزي ذلك
إلط أصحابناج وران يحرن ن أبن يوسل رسمااً مينااه :أن لايس ان تخصايص بياض أوصاال الءاند بالاذرر داللاة لاط

أن ما داه حرمو بخس و"(.)52

ومن العوا د المسندة إلط محمد بن الحسن الءيبانن ما اد ن قاول ال صااص ان نعلاو مان راسم محماد بان الحسان

ن مسألة تخصيص اليموم بالعياس أنو قال" :إنما يعاس لط التنزيلج أما التنزيل بيينو س يعاس"(.)53

القسم الثاني :أن يرون مصدر العا دة اوصولية قول أحد لماد الحنفياة ساوى الثسثاةج ويمران ال ازم باأن ال صااص ال

ييد م رد تنصيص أحد لماد الحنفية سوى اوئمة الثسثة لط قا ادة أصاولية مساوغاً وحاده ل يلياا قا ادة أصاوليةج بال
ي يل ذلك بمثابة ا ءارة اوولية للعا دة اوصوليةج ثم ترون حعيعة بناد العا دة ار ياة إلاط الادليلج و ااد ىاذا العسام ناد

ال صاص لط صور دة من أبرزىا أرب صور:


الصورة األولة :أن يذرر ال صاص قول أحد لماد الحنفية مؤسساً بو قا دة أصوليةج ثم يذرر بيده اودلة التن تادل

لط صحة قولوج ومن أمثلة ذلك قول ال صاص " :مان اليلال التان يردىاا أخباار اآلحااد ناد أصاحابنا :ماا قالاو يساط ابان
أبان :ذرر أن خبر الواحد يرد لميارضة السنة الثابتة إياهج أو أن يتيلق بالعرن بخس و يما ال يحتمل المياننج أو يراون مان

اومور اليامةج ي ند خبر خاص ال تير و اليامةج أو يرون ءاذاً قد رواه الناسج و ملوا بخس و"(.)54
ِ
أصل للعولج واستدل لو(.)55
ولم
يرتل بم رد تنصيص يسط بن أبانج بل َّ


الصورة الثانية :أن ي يل ال صاص قول أحد لماد الحنفية مرِّحاً الختياره اوصولنج وذلك رما ن اختياره ان
()56

مسألة اوسماد المءتررة إذا ادت مطلعة أنيا ترون م ملة ال موم ييا

.
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ثم استند إلط قول ءيخو أبن الحسن الررخن قائسً" :ورذا ران يعول ءيخنا أبو الحسن الررخن".


الصورة الثالثوة :أن يراون ان المساألة اوصاولية قاوالن ليلمااد الحنفياةج ثام يختاار ال صااص أحاد العاولين ويساتدل

لوج وذلك رما ن مسألة إطسق اليام وارادة الخاصج عد اختار ال صاص قول من ُي ِّوُز ذلاكج واساتدل لاو بادليل الوقاوع
واس إِ َّن َّ
ين قَوا َل لَ ُيوم َّ
َّ ْوو ُى ْم [ل ماران]173:ج النااس لفاظ اام أرياد باو
واس قَ ْود َج َم ُعوواْ لَ ُك ْوم فَ ْ
اخ َ
ن قولو تياالط :الَِّذ َ
الن َ
الن ُ
ُ

الخصوص(.)58


الصورة الرابعة :أن ي يل ال صاص قول أحد لماد الحنفية مصد اًر للمصاطلح اوصاولنج ثام يعاوم بتفصايل المصاطلحج

وذرر ما يترتب ليوج رما ن مصطلح المحرم والمتءابوج قال ال صاص" :ران أبو الحسان -رحماو ار -يعاول :المحرام

ما ال يحتمل إال و ياً واحداًج والمتءابو :ما يحتمل و يينج أو أرثر منيما"(.)59

المصدر الخامس :قياس األصول ،يمثل ىذا المصادر مني ياة االساتدالل الرلان ان الماذىب الحنفانج وحعيعتاو أناو مانيج
عين دقيق يعوم لط صنا ة رلان ءار ن مان اطاراد تصار ات الءاارع؛ مان أ ال أن ير ا إلياو لتحدياد نطااق ال زئيااتج

و يلو مييا اًر لرد اوحاديثج وليذا المصدر ند ال صاص صور دةج أبرزىا ثسث صور:


الصورة األولة :أن يرون استيمال قياس اوصول مرِّحاً لمير ة الناسا من المنسوخج قال ال صاص" :وأما طارق
()61

االستدالل لط الحرم الناسا منيما من ية اوصول :يلط و وه رثيرة يتيذر وصل ميييا"

.

ومن أمثلتو :تيارض حديث الوضود مما مست النارج وحديث ترك الوضود مما مسات الناار؛ اإن يساط بان أباان
نص لط أن ءيادة اوصول تدل لط أن الوضود يرون من اون اس الخار اةج راان ىاذا العيااس مر حااً لنساا حاديث
َّ
الوضود مما مست النار(.)61

صار الر وع إلط قياس اوصول ىو الذي يحدد الدليل الناسا من الدليل المنسوخ.



الصورة الثانية :أن يرون الر وع إلط قياس اوصاول لمير اة ماا يعبال العيااس مان اوحراام مماا ال يعبالج ومان ث َّام ادم

واز العياس لط ما خالل قياس اوصولج ومن أمثلتو :أن العيعية ترون مبطلة للوضود ن الصسةج ولران ال يعااس لياو

نعض الوضود خارج الصسة؛ ون ما خالل قياس اوصول ال يعاس ليو غيره(.)62


الصورة الثالثوة :أن يراون الر اوع إلاط قيااس اوصاول ميياا اًر لِماا يعبال مان اوخباار مماا ال يعبالج ومان أمثلتاو قاول

ال صاص " :يل يسط -رحمو ار -ما ظير من معابلة السلل لحديث أبن ىريارة بعيااس اوصاولج وتثبياتيم ياو؛ لاة
ل واز معابلة رواياتو بالعياسج ما وا ق العياس منيا قبلوج وما خالفو لم يعبلوج إال أن يرون خب اًر قد قبلو الصحابة ُيتبيون

يوج ولم ي يل حديث أبن ىريرة ن ذلك رحديث غيره من الصحابة؛ ونو لم يظير من الصحابة التثبت ن حديث غيره

معابلتو بالعياس مثل ما ظير منيم ن حديثو"(.)63

ثم قال ال صاص" :واوصل ن ذلك :أن خبر الواحد معباول لاط ياة اال تياادج وحسان الظان باالراوي رالءاياداتج
متااط رثاار غلااط الاراويج وظياار ماان الساالل التثباات اان روايتااوج رااان ذلااك مسااوغاً لس تياااد اان معابلتااو بالعياااسج وءاواىد

اوصول"(.)64

وال صاص بذلك يعيِّد ليملية المراقبة الذاتية لحخبار من خسل رض اوحادياث التان تساتد ن النظار لاط اوخباار
اوخرى التن ادت موا عة لحصول.
وبيد رض ما يتيل ا اق بعياس اوصول؛ إنو يظير تءابو بين وظيفة قياس اوصول م وظيفة الدليل اليعلن ن اد
ٜٙ
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الحنفية؛ إذ يءترران ن وظيفة التحديدج الادليل اليعلان يحادد نطااق الادليل السامينج وخبار الواحاد يماا إذا خاالل الادليل
اليعلنج وقياس اوصول يحدد الناسا من المنسوخ حال التيارضج ويل أ إليو ند مخالفة خبر الواحد لعوا د الءريية المطردة.
المصدر السادس :االجتياد ،من مصادر التعييد اوصولن ند ال صاص اال تياد ن التعييد اوصولن يما إذا لم ي د

ال صاص قوالً وحد متعدمن الحنفية ن المسألة اوصوليةج وييتمد ال صاص ن اال تياد لط نو ين من اودلة:

ا

النوع األول :المصادر التعليدية ن التعييادج ومان أمثلتاو ا تمااد ال صااص لاط التيليال ان مساألة مان ينيعاد بيام

ماعج قال ال صاص" :ال نيرل ن أصحابنا ن تفصايل مان ينيعاد بيام ا
()65

اليلم بيدىم ن ذلك"

.

مااعج وريال صافتيمج وقاد اختلال أىال

ثم ذرر دليلو بعولو" :وقال خرون :ال ا تبار بموا عة أىل الضسل؛ ون الحق ن صحة ا

مااعج وانماا ا

مااع

الذي ىاو ح اة ار تياالط  :إ مااع أىال الحاق الاذين لام يثبات ساعيمج وال ضاسليمج وىاذا ىاو الصاحيح نادنا؛ وذلاك ون
وي َدا َعمَوة
ار تيالط قد حرم لمن ألزمنا قبول ءيادتيم من اومة باليدالة بعولاو َ  :وَك َذلِ َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
سوطًا لِّتَ ُكوُنوواْ ُ
َّ َ
ُمو ًة َو َ
َّ
النو ِ
واس[البع ارة ]143 :ياال الءاايداد لااط الناااس والح ااة لااييم يمااا قااالوهج وءاايدوا بااو الااذين وصاافيم أنياام وسااطج والوسااط
اليدل"(.)66

استدل ال صاص بالتيليل مستنداً إلط لزوم قبول قوليم قياساً لط قبول ءيادتيم لط الناس يوم العيامة.



النوع الثاني :الدليل الذي يمثل نوع خصوصية للمذىب الحنفانج ويتمثال ذلاك ان الفارع الفعيانج ومان أمثلتاو :قاول

ال صاص ن مسألة دم اقتضاد الفيل التررار م احتمالو أرثر" :وقوليم يمن قال ليباده :تازوج أناو لاط امارأة واحادةج
إال أن يرياد ثنتاينج يراون اومار لاط ماا ناطج ياذا يعتضان أن يراون ماذىبيم ان اومار إذا لام يتيلاق بيادد ماذرور ان

اللفظ أنو يتناول مرة واحدةج ويحتمل أرثر منيا إال أنو ال يحمل لط اورثر إال بداللة"(.)67

وىذا االستدالل متناسق م مصادر الحنفية المتيلعة بتخريج اوصول لط الفروع من خسل الفرع الفعين.

املطلب الجاني :مههج اجلصاص يف التقعيد األصولي.

سلك ال صاص ن التعيياد اوصاولن مني ااً واضاح المياالمج منضابط اورراانج اتضاح ياو حعيعاة المانيج الحنفان ان

التعييد اوصولنج ويمرن إبراز أىم مسمحو من خسل تسية مسمح:

المممووا األول :أن ال صاااص يتبا الماانيج االسااتعرائن التحليلاانج يااو مسااتو ب للفااروع الفعييااة أثناااد تعييداتااو اوصااوليةج
ويحلل راد اوصوليين الحنفية بيد ا مام أبن حنيفة(.)68

واستعراد الفروع الساتخراج العوا اد اوصاولية ىاو المانيج اورثار بارو اًز ان التعيياد اوصاولن الحنفانج وطااب االساتعراد

اان التعيي ااد اوص ااولن مو ااود اان ميا ا الم ااذاىب بنس ااب متفاوت ااةج إال أن الحنفي ااة أرث ااروا من ااوج ران اات طا اريعتيم اس ااتعرائية
استنباطية ت يل من العوا د ما ييتعدون أن أئمتيم يسايرون لاط و عياا ان اال تياادج وىان قوا اد منثاورة ان ثناياا الفاروع تام
مييا بحسب التءابو بينياج ثم تعييد اوصول غير المنصوصة منياج رانت طاريعتيم أقارب إلاط الفعاو؛ لرونياا تاربط الفاروع

بأصولياج وتسير لط طريق واضح ن االستنباط(.)69

وقد أثمرت مني ية الحنفية التن تيود إلط استعراد الفروع الستنباط أحرام اوصول أمرين:
األمور األول :أن أصوليم مطبعة لط الفروع الفعييةج مما ترتب ليو انضباط زئيات المذىب من خسل مير ة ط ا ا ارق
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التخاريجج و ليااات التفريا ج وساايولة اسااتخراج أحرااام الناوازل التاان لاام تعا ج ساالِمت أبحاااثيم اوصااولية ماان أن ترااون أبحاثااً

م ردة(.)71

األموور الثوواني :و ااود مرونااة اان التعييااد اوصااولن نااد ال صاااصج وقااد تمثلاات ىااذه المرونااة اان بناااد الرليااات المسااتندة إلااط

االسااتعراد الفعياانج وقياااس اوصااولج وىااو مااا رااان لااو أثاار لااط لماااد الحنفيااة ماان بيااد ال صاااصج وماان أمثلتااو قااول اباان
ابدين" :والحاصل أن رل ما خالل يو اوصحاب إماميم او ظم ال يخرج ن مذىبو إذا رَّحو المءايا الميتبرونج وراذا

اليرل الحادث لتغير الزمانج أو للضرورة ونحو ذلك ال يخرج ن مذىبو أيضاً؛ ون ما رَّ حاوه لتار ح
ما بناه المءايا لط ُ
دليلو ندىم مأذون باو مان ياة ا ماامج وراذا ماا بناوه لاط تغيار الزماان والضارورة با تباار أناو لاو راان حيااً لعاال بماا قاالوه؛

ون ما قاالوه إنماا ىاو مبنان لاط قوا اده أيضااًج ياو معتضاط مذىباوج ولران ينبغان أن ال يعاال :قاال أباو حنيفاة راذا إال يماا
روي نو صريحاً"(.)71

وىذا النص مفيد ن سياق المني ية اوصولية الحنفيةج ويستفاد منو ما يأتن:

أوالً :أن مااذىب ا مااام أباان حنيفااة يتسا ليءاامل اال تيااادات التاان تسااير لااط العوا ااد ولااو رااان ييااا اخااتسل ما بيااض
الفااروع الفعييااةج يناااك الت ازام رو اانج والت ازام أصااولنج وىااذه المرونااة تفااتح اق ااً للم تياادين اان المااذىب ما تعييااد

نسبة اال تياد إلط أصول المذىب ال رو و ن االلتزام اوصولن

ثانيواً :أن الساابب اان االنتعااال إلااط المااذىب الرلاان دون المااذىب الفرو اان مر يااو اخااتسل او ارالج أو اخااتسل الزمااان
والمرانج أو الضرورةج وىذه المرونة من ءأنيا أن تيطن تحديادات واضاحة لريفياة التيااطن ما الناوازل المختلفاة و اق
اال تياد الرلن.
اص لياو
الممما الثاني :أن ال صاص رثي اًر ما يستدل للعا دة اوصولية بالفرع الفعينج وىذا ما يترتب ليو صاحة ماا ن َّ

ابن خلدون ن المعدمة من أن رتابة الحنفية اوصولية أمس بالفروع الفعيية؛ لرثرة اومثلة والءاواىد الفعيياةج وبنااد المساائل لاط
النرت الفعيية ما أمرن(.)72

وما ذرره ابن خلدون يدل ليو الواق اوصولن الحنفن رما سبق ن مصاادر التعيياد اوصاولن ناد ال صااصج ويساتدل

لااو أيضااً بممارسااة أصااولية لإلمااام أباان براار ال صاااص إذ اسااتفاد ماان اارع عياان ثااسث مسااائل أصااوليةج وذلااك اان رأي ا مااام

محماد باان الحساان الءاايبانن ان المحصاار أنااو إذا لاام ي اد الياادي ااس ي زيااو أن يصاوم ءارة أيااام قياسااً لاط َماان لاام ي ااد ىاادى
نص لط اليديج ولم يذرر صوماً(.)73
المتية؛ ون ار تيالط َّ
استفاد ال صاص من ىذا الفرع الفعين ثسث مسائل أصوليةج أما أول مساألتين :عاال ال صااص ييماا " :اساتفدنا مان

ىذا الفصل من قول محمد ءيئين:

أحدىما :أن من مذىبو العول باليموم.

الثاني :أن المنصوصات ال يعاس بيضيا لط بيض"(.)74
وأما المسألة الثالثة ،ين أن رل ما ثبت بطريق يو ب اليلام؛ إناو ال ي اوز ترراو إال بيلامج وقاد اساتفاد ال صااص ذلاك

من يل محمد بن الحسن الذي لم يعبل العياس مخصصاً لرونو ظنياً(.)75

يااذا المثااال ماان أرثاار مااا ييباار اان حعيعااة الماانيج اوصااولن الحنفاان؛ إذ اسااتنبط ال صاااص ماان اارع عياان واحااد ثااسث

مسائل أصولية(.)76
ٜٛ
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المممووا الثالووث :تنااوع مصااادر البناااد اوصااولن نااد ال صاااصج يااو ال يعتصاار لااط م اارد النعاال اان اوئمااةج واسااتعراد
الفاروع الفعييااةج بال للتعييااد ناده مصااادر أخارىج رااالنصج وا

ماااعج وقاول الصااحابنج واال تيااد وغياار ذلاكج وقااد ترتااب

لط ىذا الملمح أمران:
األمر األول :أن ال صاص أحسان اساتثمار التاارياج اساتفاد مان التااريا ان تحدياد اوقاوال الءااذة مان غيرىااج وأحسان اساتثمار

التخريج اوصولن والمسائل الفعييةج استفاد منيما ن التعييد اوصولنج و ن موازنة أقاوال لمااد الحنفياةج ووضاييا ان ميازان
بناد لط قربيا من الفروع أو بيدىا.
الدليل الءر ن ً
صل طريعاة تخاريج اوصاول لاط الفاروعج وبايَّن صاورىاج ومتاط تساتخدمج وماا الاذي يحتااج
األمر الثاني :أن ال صاص َّ
إلط دليل خر يسندهج وما الذي يرتفط بوج وىذا التفصيل ال ت ده ن الدراسات اوصولية رما ىو الحال ند ال صاصج

وان رانت ىناك محاوالت ميمة ن ىذا البابج الدىلوي ناد تناولاو للعوا اد المساتنبطة ذرار أن االساتنباط قاد يراون ان
طريق التخريجج وقد يرون ن طريق حمل النظير لط نظيرهج وقد يرون ن طريق التخريج لط يل اوئمة(.)77

غيار أنااو لاام يباين طبييااة ىااذا التخاريجج وال صااورهج وال رياال يراونج وىااذا مااا ينساحب لااط بعيااة ماا ذراره ماان حماال

النظير لط نظيرهج والتخريج لط يل اوئمة.
ولفت أبو زىرة النظر إلط أن العوا د المستنبطة منيا ما يرون مر يو ر اً عيياًج يذا يراون قويااً؛ وناو يادل لاط

عيو يعيد نفسو بمنيج أصولنج ومنيا ما ترون مستندة إلط قول أحد اليلمادج يذا ليس ليا قوة مثل اوولط(.)78

وتنبيااو ا مااام أباان زى ارة مياامج إال أن اس اتعراد ماانيج ال صاااص ياادل لااط أنااو ال يي اد م اارد تنصاايص أحااد لماااد

المذىب لط العا دة دليسً وحدهج بل يتب ذلك بفرع عينج أو بأدلة أخرىج وربما م اومرين.
وأضال الدرتور ىيثم بد الحميد خزنة ثسثة مصادر للتعييد اوصولن الحنفن:





المصدر األول :ما ران رواية ن اوئمةج أو ما يفيم من رسميم.

المصدر الثاني :ما ران مخر اً لط الفروع الفعيية المروية ن اوئمةج وىن استنباطية.
()79

المصدر الثالث :ما ران من راد الحنفية المتأخرين ن المسائل اوصولية.

غير أنو لم يتيرض إلط تفصيل ىذه المصادر من ية الريفيةج ووقت اليمل بيااج وماا ييتبار ييااج وذلاك بخاسل

صل ذلك ممارسة أثناد تناولو للمسائل اوصولية.
ال صاص الذي َّ

الممما الرابع :أنو ال يعتصر ند االستدالل للعوا د اوصولية بم رد الفروع الفعييةج بل يستدل بالتيليل والعياس(.)81
الممما الخامس :أن ال صاص يحارم أقوال اوصوليين إلط الفروع الفعيية استدالالً بيا تارةج وتر يحاً بيا تارة أخرى(.)81
الممما السادس :أن ال صاص رثي اًر ما ينعل مساائل اوخباار ان يساط بان أباان؛ وذلاك أن يساط بان أباان لاو رتااب خااص
ن الرد لط بءر المريسن ن اوخبار(.)82

قااال ال صاااص :اان ح يااة خباار اآلحاااد" :قااد احااتج يسااط باان أبااان -رحمااو ار -لااذلك بح ااج را يااة مغنيااةج وأنااا ذارا ٌار
()83
ملةج ونتبييا بما يصح أن يرون دليسً يو إن ءاد ار تيالط".
الممما السابع :أن ال صاص رثي اًر ما ينعل مسائل العياس ن أبن الحسن الررخن(.)84
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قال ال صاص" :وىذا العول ىو الصحيح ندناج وىو طريعة أبن الحسان التان راان يسالرياج وييتبرىاا ان المساائل
()85

العياسية".

المممووا الثووامن :أن ال صاااص إذا لاام ي ااد للمتعاادمين ماان اوصااوليين تفصاايسً لمسااألة أصااولية؛ إنااو ي تيااد ميتمااداً لااط
()86

التيليلج و روع المذىب.

الممما التاسع :أن النعد اوصولن ند ال صاص يرون ن مدى توا ق التعييد م الواق الءار ن والفعيانج رماا ان نعاد
()87

ال صاص لتيريل البيان ند ا مام الءا ين.

املبحح الجاني:

األثــر التجديــدي.
إن الدراسات التاريخية اوصولية الميتمدة لط االساتعراد امال ميام لفيام طبيياة لام أصاول الفعاوج رماا أنياا ار اد
ظيم من روا د الت ديد اوصولنج وأصل ذلك :أن لام أصاول الفعاو لام مان لاوم اآللاةج وىاو معصاود لغيارهج و لاوم اآللاة
لوم تراملت أبحاثيا بر الزمان؛ إذ لم ترن مو ودة ريلم قائم ن صر التءري ج وان رانت مو ودة ممارسة وسلوراً.
ومن أبرز أدوات التعييد ن لم أصول الفعو :استعراد المادةج ومراقبة التصر ات اوصوليةج ثم الترريب بين المادة

والتصرل م التحليل واالستنتاجج من خسل اساتعراد الواقياات ليساتنبط منياا أحراام الرليااتج وىاذه المماز اة ىان الفلسافة
الترريبية ليلم أصول الفعوج والتن ت لَّت بوضوح يما سبق من مصادر التعييد اوصولن ند ال صاص.
و مي محاوالت ت ديد لم أصول الفعو محاوالت ميماة ي اب وضاييا ان اال تباار ناد تنااول الت دياد اوصاولن
رمنظومة متراملةج غير أن اورثر أىمية ىو محاولة التيارل لاط ماا باين أيادينا مان مصاادر أصاوليةج ومحاولاة الر اوع

إلط بنيتيا اوصالية لمير اة الماادة والمانيج رماا سابق ان المبحاث اوولج ثام تفرياك ماا باين أيادينا مان ماادة لمياةج ودون
ذلاك تبعاط ىنااك ارغاات أصاولية تطاارح أسائلة ال ت اد مان ا
واالستنباط منيا.

اباات اليلمياة مااا يفسارىا تفساي اًر واضاحاً يعبال البنااد ليااوج

املطلب األول :مالمح التجديد األصولي.

إن الد وى إلط ت ديد لم أصول الفعو ليست ديدةج عاد بادأت ما ا ماام الغ ازلان ان المستصافطج ثام ما ا ماام

الءاطبن ن الموا عاتج ثم م الءورانن ن إرءاد الفحولج وغيرىم من أىل اليلم قديماً وحديثاً).(88
والت ديد اوصولن لو مسمح دةج أبرزىا ملمحان:

المممووا األول :مااا يتيلااق بمااادة الت دي اد؛ ااإن بيااض الد ارسااات اوصااولية تاارى إضااا ة مااادة دياادةج مثاال :إدخااال أدوات
()89

اليلوم اال تما ية ن لم أصول الفعوج مثل :ا حصادج واالستبيانات.

و ن المعابل ترى بيض الدراسات الت ديدية اوصولية دم االلتزام بما يدخل ضامن المنظوماة العطيياة اوصاوليةج

ل يو أم ظنياً(.)91
الم َّ
تصر ُ
وأن ليا الحرية ن التصرل ن لم أصول الفعو قطيياً ران ُ
ٓٓٔ
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الممما الثاني :ما يتيلق بريفية الت ديد؛ إن ىناك دراسات ت ديدية مالت إلط التصرل بتغيير المسلمات اوصوليةج منيا ما

يرى أن ا تيادات الرسول  ا تيادات بءرية قابلة ليدم تطبيعياج ومنيا ما يارى أن النساا ان حعيعتاو لايس إال ا تباار للازمنج
وأن النسا من ىذا المنظور با ٍ
ق لم ينعط ج و ن المعابل ىناك ت ديد نءأ مبر اًر يرى أن الت ديد يرون بحاذل ماا ال ينبنان
ليو ملج رما يل الءاطبن ن معدمات رتابو (الموافقات)(.)91

املطلب الجاني :األثر التجديدي.

اآلثار الت ديدية لمصادر ال صاصج ومني و ن التعييد اوصولن تءمل مادة الت ديدج وريفية الت ديدج وذلك رما يأتن:

أوالً :ما يعود إلة مادة التجديد ،وفي ىذا القسم أثران مستفادان من منيج الجصاص ومصادره:
األثر األول :تنوي مصادر التعييد اوصولنج و دم ال مود لط مصدرج واغفال مصادر أخرىج واالساتفادة مان البياد التااريخن
ن ميال ة رثير من العضايا اوصولية.

وان النظر التاريخن من ءأنو أن يءرل مصد اًر توزن بو الرثير من المساائل اوصاولية التان دخلات إلاط لام أصاول الفعاو

من خسل دراستيا دراسة تاريخية؛ من أ ل إخراج الدخيلج وابعاد ما لو سقة بميمة لم أصول الفعو التءرييية.

األثر الثاني :استثمار عو الصحابة -رضوان ار لييم-ج والنظر ن مني يم ن اال تياد رماا يال ال صااصج وراذلك ريفياة

تياطييم م النوازل التن وا يوىاج وان مدونات الحديث لتيد مادة يدة ن ميال ة ذلاكج وال سايما وأن اليلام الاوارد ان رساول
ار  رما يذرر ابن العيم لط قسمين :لم بواسطةج و لم بس واسطة وىو نصيب الصحابة(.)92

ومن ءاأن مير اة ذلاك :أن يعادم إ اباات لرثيار مان تصار ات الصاحابة -رضاوان ار لاييم-ج والتان قاد وقا لبيضايا
استءاارال اان بيااض الرتااب الفعييااة واوصااوليةج با ضااا ة إلااط رااون ذلااك مصااد اًر ديااداً ليمليااة الت ديااد اوصااولن؛ إذ تمااده
بممارسات الصحابة اوصوليةج و ررىم اوصولن.

ثانياً :ما يعود إلة كيفية التجديد ،وقد تمثل ذلك في أربعة آثار:
األثوور األول :تعساايم العوا ااد اوصااولية إلااط قوا ااد منت ااةج وقوا ااد غياار منت ااةج و ياال الفااروع الفعييااة ىاان المعياااس الااذي

بناد لط االستعراد الفرو ن واوصولن.
تحارم يو العوا د اوصوليةج وا ادة صياغة بيض العوا د ً
وىاذا اوثار مساتفاد مان مال ال صاااص الاذي اساتر حارمياة الفعاو لاط اوصااول ان التعيياد اوصاولنج وأ لاط سااعل
الحرية الفعيية ن معابل تحديد سلطات العوا د اليعلية.

ويمراان ماال ذلااك ماان خااسل تحلياال المااادةج ومراقبااة التصاار ات اوصااولية والفعييااةج ثاام المماز ااة بينيمااا السااتنباط

قوا د ذات مر يية عيية وأصوليةج م استثناد ما لو تيلق مباءر باللغة اليربية.
األثوور الثوواني :توسا مفيااوم اال تياااد المااذىبن ليءاامل اال تيااد ال زئاانج واال تياااد الرلاانج بحيااث يرااون االلتازام بالمااذىب

صادقاً لييما.

ويمران ماال ذلااك ماان خاسل صاانا ة رلاان ير ا إليااو لضابط ال زئياااتج رمااا ياال ال صااص اان إي اااده لرلاان علاان

يتمثال اان العوا اد اليعليااةج ورلان ءاار ن يتمثاال ان االسااتعراد الفعيان وقياااس اوصااولج ومحارماة ال زئيااات إلييمااج وىااذا ماان
ءأنو أن يثمر سية ند المنتسبين إلط المذاىبج يناك التزام مذىبن زئنج وىناك التزام مذىبن رلن.
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وااللتزام المذىبن الرلن يرفل ا تماد المر يية الرلية لسستداللج رما أنو ييطن ت ديداً ن مفيوم اال تياد الرلن ناد

رل مذىبج وقوا دهج و لياتوج ومتط يل أ إليو.

األثوور الثالووث :تفيياال التخ اريج اوصااولن نااد صااياغة العوا ااد اوصااولية رمااا ياال ال صاااصج ماان خااسل طاارح مفيااوم

العا دة العويةج والعا ادة الضاييفةج ومعيااس العاوة والضايل ىاو ماداأثرىا الفعيان واوصاولنج اومار الاذي يضامن أ لاط قادر مان
استثمار العوا د اوصولية.

األثر الرابع :تفييل النعد اوصاولن العاائم لاط مادى التوا اق باين التنظيار والتطبياقج وتبارز أىمياة ذلاك ان و اود الضابط
اوصولنج و ن مير ة المؤثرات ن الخروج ن معتضط اوصلج مما ينتج نو تاوى منضبطة.

اخلامتة والتوصيات.

أوالً :ما يتيلق بمدى صحة استناد التعييد اوصولن ناد الحنفياة لاط الفاروع الفعيياةج عاد ظيار مان خاسل البحاث :صاحة

ما ذرره ابن خلدون من رون الحنفية ي ار ون الفروع الفعيية ند التعييد اوصولنج وقد تمثل ذلاك ناد ال صااص ان
بناد لط مخالفتياج ومحارمة اوقوال إليياج ورونيا مر ياً رئيسااً
التعييد المستند إليياج واالستدالل بياج واال تراض ً
ن النعد اوصولنج وبيذه النتي ة يراون ال اواب لاط ماا يثاار ان اليصار الحاضار مان نعاد مو او إلاط ابان خلادون يماا

يتيلق بمنيج مدرسة الحنفية اوصولية.

ثانياً :أنو يما يتيلق بمصادر التعييد اوصولن الحنفن ند ال صاص؛ إنو قد ظيار مان خاسل البحاث أن مصاادر التعيياد

اوصولن الحنفن ند ال صااص اثناا ءار مصاد اًرج وىان :الانصج وا مااعج وقاول الصاحابنج واللغاة اليربياةج وتنصايص

إمام المذىب أبن حنيفةج والعوا د اليعليةج والتخريج اوصولنج والتخريج لط المسائل الفعييةج والتخاريج لاط ارع عيانج
وتنصيص أحد لماد الحنفيةج وقياس اوصولج واال تياد.

ثالثاً :أن ما يتيلق بمنيج ال صاص ن التعييد اوصولن يمرن إب ارزه من خسل النتائج اآلتية:

النتي ااة اوولااط :أن الحنفيااة ييتمااون بال انااب التاااريخن لحق اوال واآلراد اوصااوليةج وىااو أماار انيرااس لااط ليااة صاانا ة
العا اادة اوصااولية ماان خااسل اال تماااد لااط ا
اوصولية الءاذة.

ماااع رمصاادر ماان مصااادر التعييااد اوصااولنج وطريااق لمير ااة اوق اوال

بناد لط المساائل الفعيياةج أو الفارع الفعيانج أو تنصايص أحاد اوئماة
النتي ة الثانية :أن ال صاص ال يرتفن ند التعييد ً
لط م رد ذلكج بل يذرر مييا اودلة التن تدل لط صحة التخريج.
النتي ة الثالثة :أن قياس اوصول يمثل مني ية االستدالل الرلن ن المذىب الحنفنج وىاو مانيج عيان دقياق يعاوم
لط صنا ة رلن ير

إليو لتحديد نطاق ال زئياتج و يلو مييا اًر لرد اوحاديث.

رابعاً :أن ما يتيلق بأثر مصادر التعييد اوصولن ند ال صاصج ومني و يو لط الت ديد اوصاولن ينااك نتاائج ادةج منياا
ما يأتن:

النتي ة اوولط :أن المذىب الحنفن يتس ليءمل اال تياد الرلن ولاو راان ياو مخالفاة لابيض الفاروع الفعيياةج ومان
ثم دراسة اال تياد الرلن دراسة نظرياة ان أصاول الفعاوج
ءأن ىذا اومر أن يولِّد مرونة ن االلتزام المذىبنج ومن َّ
ومدى ا ادة منو ن اال تياد المياصر.
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النتي ة الثانية :أن الفلسفة الترريبة ليلم أصول الفعو تعوم لط المماز ة بين استعراد المادةج ومراقبة التصر ا ا اات
اوصوليةج وىذه مني ية ريدة ُيحتاج إلييا ن الت ديد اوصولن ن الواق المياصر.
خامساً :توصن الدراسة باليناية بمصادر التعييد اوصولنج واالستفادة منيا ن ت ديد لم أصول الفعو.

سادس واً :توصاان الد ارسااة بالينايااة ب انااب الد ارسااات التاريخيااة اوصااولية و ااق ماانيج اسااتعرائن تحليلاان ييتمااد بناااد المساالمات ماان
الواق اوصولنج و دم االرتفاد بالنتائج دون استعراد.

اهلوامش.
( )1ىو أحمد بن لن أبو برر الرازي ال صاص الحنفانج ا ماام اوصاولن الفعياو المفسِّارج انتيات إلياو الرحلاة ورئاساة الحنفياة ان
بغدادج سئل قضاد العضاة مرتين امتن ج قال ناو الراوثري" :ومان تتبا تصاانيفو واوقاوال المنعولاة ناوج لام أن الاذين نادىم

ومان بيادىم رليام ياال وبان برار الارازي" .مان مؤلفاتاو :الفصاول ان أصاول الفعاوج وأحراام
من الم تيدين من ءامس اوئماةج َ
العرنج وءرح مختصر الطحاويج ولد سنة315 :ىاج وتو ن سنة371 :ىا .ينظر :حسين بن لن الصايمري (386ىاا996/م)ج

أخبوووار أبوووي حنيفوووة وأصوووحابوج بي ااروتج ل اام الرت اابج 1415ىا ااج (ط) :ج ص .171وأحم ااد ب اان مص ااطفط ط اااش رب ااري زادة

(968ىاا1561/م)ج مفتاح السعادة ومصباح السيادة فوي موضووعات العموومج بياروتج دار الرتاب اليلمياةج 1415ىااج (ط)1ج

القاضي رضوي

سن التقاضي في سيرة اإلمام أبي يوس
ج2ج ص .164-163ومحمد زاىد الروثري (1371ىاا1952/م)ج ُح ْ
اهلل تعالة عنو وصفحة من طبقات الفقيا ج مصرج دار اونوار للطبا ة والنءرج 1368ىاج 1948مج ص.91

) (2بد ار مصطفط المراغن (1952م)ج الفتا المبين فوي طبقوات األصووليينج العااىرةج المرتباة اوزىرياة للتاراثج 2117مج ج1ج
ص.164

) (3محمد بن محمود بن أحمد البابرتن الحنفن (786ىاا1384/م)ج الوردود والنقوود َّورح مختصور ابون الحاجوبج تحعياق :الادرتور

ض اايل ار ب اان ص ااالح ب اان ااون اليم ااريج وال اادرتور ترحي ااب ب اان ربيي ااان الدوس ااريج الري اااضج مرتب ااة الرء ااد ناء اارونج 1426ىا ااج

2115مج (ط)1ج ج1ج ص.88

) (4المراغنج الفتا المبين في طبقات األصوليينج ج1ج ص.164

حمااادي ذوياابج تجديوود أصوووول الفقوووو الحنفيوووةج أبووو بكووور الووورازي الجصوواص أنموذجووواًج معالااة لااط ءاابرة ا نترناات ( www.
)َّ (5
 .)mominoun. comوينظر :بد اليزيز بن أحماد البخااري (731ىاا)ج كَّو

األسورار عون أصوول فخور اإلسو م البوزدويج

إسااطنبولج مطبيااة در ساايادتج 1318ى ااج ج3ج ص .275وأبااو براار محمااد باان أحمااد السرخساان (491ى اا)1191/ج أصوووول

السرخسيج تحعيق :أبو الو ا او غاننج بيروتج دار الرتب اليلمية 1414ىاج (ط )1ج2ج ص.145

) (6أحماد باان لاان ال صاااص الارازي (375ىاا981/م)ج الفصووول فووي األصووولج تحعيااق :الاادرتور
و ازرة اووقال والءؤون ا سسميةج 1414ىاج (ط)2ج ج2ج ص.159-158

) (7المر

ياال اساام النءاامنج الرويااتج

السابق ج3ج ص241ج ومن أمثلة االستدالل بالنص أيضااً :اساتدالل ال صااص ان مساألة ارض المعلاد الساؤال باالنصج

ينظر :المر

السابق ج4ج ص.218

) (8ال صاصج الفصول في األصولج ج3ج ص 241بتصرل يسير.

) (9ىو محمد بن بد الواحد بن أبن ىاءم أبو مر ال ازىاد المطارز اللغاوي البغاداديج االم لغاوي اءاتير باالحفظ وا تعاانج ُ ارل
بغاسم ثيلااب ونااو الزم ثيلااب ااالم اللغااةج قااال يااو اباان برىااان :لام يااترلم اان اليربيااة أحااد ماان اوولااين واآلخارين أ لاام منااوج ماان

مصنفاتو :ءرح الفصيحج وغريب مسند ا مام أحمدج تو ن سنة (345ىا) ن بغداد.
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ينظر :محمد بن أحمد بن ثمان الذىبن (748ىا1348/م)ج سوير أعو م النوب

ج تحعياق :ءاييب اورناؤوطج بياروتج مؤسساة

الرسالةج 1417ىا1996/مج (ط)11ج ج15ج ص .518و سل الادين باد الارحمن السايوطن (911ىاا1515/م)ج بليوة الوعواة

فوووي طبقوووات الملوووويين والنحووواةج تحعي ااق :محم ااد أب ااو الفض اال إبا اراىيمج الع اااىرةج دار الفر اارج 1399ى ا ا1979/مج (ط)2ج ج1ج

ص.166-164

) (11أبو داود سليمان بن اوءيث الس ستانن (275ىا888/م)ج سونن أبوي داودج ا تناط باو رياق باين او راار الدولياةج الريااضج
بيت او رار الدوليةج 1421ىااج 1999مج (ط)1ج رتااب اودبج حاديث رقام4981 :ج ص593ج وصاححو اولباانن .وينظار:
محم ااد ناص اار ال اادين اولب ااانن (1421ىا اا1999/م)ج صوووحيا سووونن أبوووي داودج الري اااضج مرتب ااة المي ااارل للنء اار والتوزيا ا ج

1419ىاج 1998مج (ط)1ج ج3ج ص.223

) (11ال صاصج الفصول في األصولج ج1ج ص.86

) (12محمااد باان إسااما يل البخاااري (256ى اا871/م)ج صووحيا البخوواريج ا تنااط بااو :أبااو صااييب الررماانج الرياااضج بياات او رااار

الدولية للنءر والتوزي ج 1419ىاج 1998مج (ط)1ج رتاب السيوج باب إذا رلام وىاو يصالن أءاار بياده واساتم ج حاديث رقام:

1233ج ص 242-241من حديث ابن باسج والمسور بن مخرمة.

) (13ال صاصج الفصول في األصولج ج1ج ص.398

) (14ىو بءر بن غياث بن أبن رريمة اليدوي موالىم المريسان أباو باد الارحمنج راان مان رباار الفعياادج وأخاذ ان العاضان أبان

يوسلج ثم نظر ن الرسمج غلب ليوج وران يعاول بخلاق العارن وصاار مان أ ياان ال يمياة ان وقتاوج والياو تنساب الطائفاة
المريسيةج من مؤلفاتو :رتاب ا ر ادج ورتاب الرد لط الخوارجج تو ن سنة (218ىا).

ينظاار :أحمااد باان محمااد باان أباان براار باان خلِّرااان (681ىاا1282/م)ج وفيووات األعيووان وأنبووا أبنووا الزمووانج تحعيااق :الاادرتور
إحساان باااسج بيااروتج دار صااادرج 1397ى ا1977/مج ج1ج ص .277ومحياان الاادين بااد العاادر باان محمااد باان نصاار ار

ابن أبن الو اد العرءن الحنفن (775ىا)ج الجواىر المضية في طبقات الحنفيةج تحعيق :الدرتور بد الفتاح الحلوج الرياضج
ى ا اار للطبا ا ااة والتوزي ا ا وا

ص.199

ا ااسنج 1413ىا ا ا1993/مج (ط)2ج ج1ج ص .447والا ااذىبنج سووووير أعوووو م النووووب

ج ج11ج

) (15ال صاصج الفصول في األصولج ج4ج ص .256-255وينظر ن تخصيص اليلة :أمير بادءاه الحساينن الحنفان الخ ارساانن
(972ىا اا)ج تيسوووير التحريووورج مص اارج مطبي ااة مص ااطفط الب ااابن الحلب اان وأوالدهج 1351ىا ااج ج4ج ص .9ومحم ااد اب اان بي ااادر
الزررءن الءا ين (794ىا1392/م)ج البحر المحيط في أصول الفقوج تحريار :الءايا باد العاادر باد ار اليااننج الروياتج
و ازرة اووقال والءؤون ا سسميةج 1413ىا1992/مج (ط)2ج ج5ج ص291وما بيدىا.

) (16ينظر :ال صاصج الفصول في األصولج ج4ج ص.256-255
) (17ينظر :مر

سابقج ج2ج ص.41

) (18ينظر :مر

سابقج ج2ج ص.157

) (19ينظر :مر ا ساابقج ج2ج ص .253وينظار لمزياد مان المساائل :مساألة ا
ج2ج ص .175ومسألة ا

ماع لط صحة إ ماع الصدر اوول :مر

والتابيين وأتبا يم لط واز اال تياد والتعليد :مر

مااع لاط أن النيان يعتضان الفسااد :مر ا ساابقج

سابقج ج3ج ص .257ومساألة إ مااع الصادر اوول

سابقج ج4ج ص.23

) (21ينظاار :ال صاااصج الفصووول فووي األصووولج ج3ج ص .333واوثاار رواه يوساال باان بااد الباار (463ى اا)ج جووامع بيووان العمووم
وفضموج تحعيق :أبن اوءبال الزىيريج الرياضج دار ابن ال وزيج 1414ىاج 1994مج (ط)1ج ج2ج ص848ج وقاد صاححو

المحعق .وينظر :محمد بن أبن برر ابن العيم ال وزية (751ىا1351/م)ج إع م الموقعين عن رب العالمينج تحعيق :مءيا اور
ٗٓٔ
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حسن ل سلمانج المملرة اليربية السيوديةج دار ابن ال وزيج 1423ىاج (ط)1ج ج2ج ص.116
) (21ال صاصج الفصول في األصولج ج1ج ص .44-43واساما يل بان مار بان رثيار العرءان الدمءاعن (774ىاا)ج تفسوير القورآن
العظوويمج تحعيااق :سااامن باان محمااد السااسمةج الرياااضج دار طيبااة للنءاار والتوزي ا ج 1421ى ااج 1999مج (ط)2ج ج8ج ص.151
ومن أمثلة ذلك ند ال صاص :مسألة امتناع اليمل ب مي ميانن المءترك ن لفظ واحدج ينظار :ال صااصج الفصوول فوي

األصولج ج1ج ص .51-49ومسألة ح ية الخبر المرسلج ينظر :مر

سابقج ج3ج ص.211-199

) (22ينظاار للمزيااد اان المسااألة :محمااد باان محمااد باان أمياار الحاااج الحلباان الحنفاان (879ىااج 1474م)ج التقريوور والتحبيوور فووي عمووم

األصووولج بيااروتج دار الفراار للطبا ااة والنءاار والتوزي ا ج 1417ى ااج (ط)1ج ج8ج ص .354وأمياار بادءاااهج تيسووير التحريوورج

ج1ج ص .321-321والباابرتنج الردود والنقود َّرح مختصر ابون الحاجوبج ج2ج ص276وماا بيادىا .و باد اليلان محماد ابان

نظام الدين اللرنوي (1225ىاا1811/م)ج فوواتا الرحمووت بَّورح مسومم الثبووتج تحعياق :باد ار محماود محماد مارج بياروتج

دار الرتب اليلميةج 1423ىاج (ط)1ج ج1ج ص .374و لن بن محمد اآلمدي (631ىا1233/م)ج اإلحكام فوي أصوول األحكوامج
لَّاق ليااو :باد الاارزاق فيفانج الرياااضج دار الصااميين للنءار والتوزيا ج 1424ىااج (ط)1ج ج2ج ص .411-419ومحمااد أبااو

النور زىير (1418ىا)ج أصول الفقوج مصرج المرتبة اوزىرية للتراثج 1996مج (ط)1ج ج2ج ص.268-267

) (23ينظر :ال صاصج الفصول في األصولج ج1ج ص.85-84
) (24مر
) (25ير
) (26مر

سابقج ج1ج ص .84-83ومن أمثلة ذلك أيضاً :داللة حرل "أو" للءك أو التخييرج ينظر :مر
الحنفية أيضاً إلط اللغة ن ميانن المصطلحاتج ينظر :مر

سابقج ج1ج ص.89

سابقج ج2ج ص.199-197

سابقج ج1ج ص .266ومن أمثلة ذلك داللة صيغة ا يل لط ا ي ابج ينظر :مر

سابقج ج2ج ص.81-79

) (27ءياب الدين أبو اليباس الع ار ن (684ىاا1285/م)ج الفوروقج بياروت :االم الرتابج د .تج (ط .)1ومياو :قاسام بان باد ار
ابن الءاط (723ىا)ج إدرار الَّروط عمة أنوا الفروقج ج1ج ص.6

) (28محمد أبو زىرة (1394ىا1974/م)ج أبو حنيفة حياتو وعصره -آراؤه وفقيوج العاىرةج دار الفرر اليربنج 1977مج (ط)2ج ص.12
) (29ال صاصج الفصول فوي األصوولج ج3ج ص .191ومان أمثلاة ذلاك مساألة ادم الخاروج ان أقاوال المختلفاينج ينظار :مر ا
سابقج ج3ج ص.329

) (31مر

سابقج ج3ج ص.361

) (31منيج ال صاص ن التيامل م العضايا اليعلية ااد منسا ماً ما طريعاة حنفياة الياراقج وذلاك بخاسل حنفياة سامرقند الاذين راان
لياام نايااة بال انااب الرسماان تظياار اان تصااانيفيم اوصااوليةج وماان أباارز الرتااب اوصااولية المؤلفااة لااط طريعااة ساامرقند :رتاااب

نص ن معدمتو لط أنو سار لط معتضط ما رتباو أباو منصاور الماتريادي ان ملخاذ الءارائ ج
ميزان اوصول للسمرقندي الذي َّ

ورتابو ال دلج ينظر :سد الدين أبو برر محمد بن أحمد السمرقندي (451ىاا1145/م)ج ميزان األصول فوي نتوائج العقوول فوي

أصول الفقوج تحعيق :د .بد الملك بان باد الارحمن أسايد السايديج رساالة درتاوراهج مراة المررماةج امياة أم العارىج 1414ى اج

(ط )1ج1ج ص .3-2وينظاار للمزيااد :ىيااثم باد الحميااد خزنااةج االخت فووات األصووولية بووين مدرسووة العوراق وسوومرقند وأثرىووا فووي
أصووول الفقووو الحنفووي رسووالة دكتوووراهج اوردنج ال اميااة اوردنيااةج 2114مج ص .34وىيااثم بااد الحميااد خزنااةج تطووور الفكوور
األصولي الحنفي دراسة تطبيقية لؤلدلة المختم

فييا رسالة ماجستيرج اوردنج امية ل البيتج 1998مج ص.33

) (32ينظاار :محمااد باان أحمااد باان ثمااان الااذىبن (748ى اا1348/م)ج توواريا اإلس و م لمووذىبي ،وذيموووج تحعيااق :ماار بااد السااسم
تدمريج بيروتج دار الرتاب اليربنج 1411ىا1991/مج (ط)2ج ج26ج ص .432وقد تر م لاو الزبيادي ان طبعاات الميتزلاة
ن ضمن من قال باليادلج ولايس داخال طبعاات الميتزلاةج ينظار :أحماد بان يحياط بان المرتضاط (841ىاا1439/م)ج طبقوات

َّ
سوسنو ديفلدج بيروتج المييد اولمانن لحبحاث الءرقيةج 1431ىاج ص.131
المعتزلةج تحعيق:
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مصادر التقعيد األصولي عهد اإلمام اجلصاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (33ال صاااصج الفصوووول فوووي األصوووولج ج1ج ص .151-149وماان أمثلتااو أيض ااً :أن دالل اليعاال ال ي ااوز ييااا التخصاايصج

ينظاار :مر ا سااابق :ج1ج ص .151وماان أمثلتااو :مسااألة حراام اوءااياد المنتف ا بياااج ينظاار :مر ا سااابق :ج3ج ص.248
ومن أمثلة ذلك أيضاً :واز تخصيص اليلل الءر ية قياساً لط اليلل اليعليةج ينظر :مر

سابق :ج4ج ص.259

) (34ال صاصج الفصول في األصولج ج3ج ص .122-121بتصرل يسير.
) (35مر

سابق :ج2ج ص.111

) (36ولن ار الدىلوي (1176ىاا1762/م)ج اإلنصا

في بيوان أسوباب االخوت

ج ار ياو و لَّاق لياو :باد الفتااح أباو غادةج بياروتج

دار النف ااائسج 1416ىا ااج 1986مج (ط)2ج ص .89-88وينظ اار أيضا ااً :محم ااد أم ااين اب اان اب اادين (1252ىا اا1836/م)ج َّووورح

المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي ضمن مجموعة رسائل ابن عابدينج نسخة دون ميلومات الطب ج ج1ج ص.25
) (37الدىلويج اإلنصا

في بيان أسباب االخت

ج ص.89
القاضي رضي اهلل تعالة عنو وصفحة من طبقات الفقيا ج ص.111

سن التقاضي في سيرة اإلمام أبي يوس
) (38الروثريج ُح ْ
) (39ال صاااصج الفصووول فووي األصووول ،ج1ج ص .156ج1ج ص .168وماان أمثلااة ذلااك :قااول الحنفيااة إن اليااام المطلااق يحماال
لط اليمومج ينظر :مر

سابق :ج1ج ص.111

) (41مر

سابق :ج2ج ص .173-171ومن أمثلة ذلك مسألة ا

) (41مر

سابق :ج3ج ص.173-172

) (42مر

سابق :ج1ج ص.385

) (43مر

سابق :ج1ج ص .385ومان أمثلاة ذلاك أيضااً :مساألة رال م تياد مصايبج ينظار :مر ا ساابق :ج4ج ص .298ومان

) (44مر

سابق :ج1ج ص.328-327

) (45مر

سابق :ج1ج ص.331

أمثلة ذلك اقتضاد اومر الفوريةج ينظر :مر

) (46ينظر :مر

ماع السروتن ند الحنفيةج ينظر :مر

سابق :ج3ج ص.313

سابق :ج2ج ص.115

سابق :ج2ج ص.151

) (47المياياة :ىن قسمة المنا

لاط التياقاب والتنااولج ينظار :لان بان محماد ال ر اانن (816ىاا1413/م)ج التيريفااتج العااىرةج

المطبية الخيريةج 1316ىاج (ط )1ص.115

) (48ال صاصج الفصول في األصولج ج3ج ص .21ومان أمثلتاو أيضااً :اساتدالل أبان الحسان الررخان ان مساألة اقتضااد اومار
الفورية بفرع عينج ينظر :مر

سابق :ج2ج ص.117-115

) (49ال صاصج الفصول في األصولج ج1ج ص.273
) (51مر

سابق :ج3ج ص.193

) (51ينظر ن ذلك :أبو زيد بيد ار مر بن يسط الدبوسن الحنفان (431ىاا1139/م)ج تأسويس النظورج تحعياق :مصاطفط محماد
العبانن الدمءعنج بيروتج دار ابن زيدونج د .تج ص .11ومن المسائل التن ييا خسل بيانيم :مساألة التار يح باالرثرةج ينظار:
حا ظ الدين أبو البررات بد ار بن أحمد النسفن (711ىا1311/م)ج كَّ

األسرار َّورح المصون

عموة المنوارج بياروتج دار

الرتب اليلميةج د .تج ج2ج ص .366واللرنويج فواتا الرحموت بَّرح مسمم الثبوتج ج2ج ص.258

) (52ال صااصج الفصوول فوي األصوولج ج1ج ص .292-291ومان أمثلتاو أيضااً :تنصايص أبان يوسال لاط اواز نساا العارن
بالسنة المتواترةج ينظر :مر

مر
ٔٓٙ
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سابق :ج3ج ص .48ومن أمثلتو أيضاً :مسألة ترك العياس لحثر الوارد ن الصحابةج ينظار:

سابق :ج3ج ص.362-361

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ه2020/م

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss3/4

???? ??? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????? The Sources of the Fundamentalist Establishing of Rules According to Imam Al-Jassas: the Method and

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيصل اللنيع
) (53مر

سابق :ج1ج ص.211

) (54ال صاصج الفصول في األصولج ج3ج ص.113
) (55ومن أمثلتو أيضاً :قبول زيادة الثعةج ينظر :مر
ينظر :مر

سابق :ج3ج ص .177ومن أمثلتو دم قبول رواية الراوي إذا أنرر مروياوج

سابق :ج3ج ص .184-183ومن أمثلة ذلك أن الخارج ن العياس غيره ليو ال يعاسج ينظار :مر ا ساابقج

ج4ج ص.116

) (56مر

سابق :ج1ج ص.76

) (58مر

سابقج ج1ج ص .137وينظر للمزيد ن العوا د التان تاأتن لاط و اق ذلاك :رد حاديث أبان ىريارة يماا خاالل العيااسج

) (57مر

سابقج ج1ج ص.77

ينظر :مر

سابق :ج3ج ص .127ومسألة العرادة لط المحدث أثبت من قرادة المحادث لياوج ينظار :مر ا ساابق :ج3ج

ص .191ومسألة دم الخروج ن أقوال المختلفين من الصحابةج ينظر :مر

) (59مر
) (61مر

سابق :ج1ج ص.373
سابق :ج2ج ص.296

) (61ينظر :مر
) (62ينظر :مر
) (63مر

سابق :ج2ج ص.313
سابق :ج4ج ص.116

سابق :ج3ج ص.129

) (64مر

سابق.

) (66مر

سابق :ج3ج ص.294-293

) (65مر
) (67مر

) (68مر

سابق :ج3ج ص.329

سابق :ج3ج ص.293
سابق :ج2ج ص.135

سابق :ج2ج ص .48وينظر :ج1ج ص .417-416وينظر :ج3ج ص .146-145وينظر :ج4ج ص.284

) (69محمد بن الحسن الح وي الثيالبن الفاسان (1376ىاا1956/م)ج الفكور السوامي فوي تواريا الفقوو اإلسو ميج الربااطج مطبياة

إدارة الميااارلج 1341ى ااج ج2ج ص .135وأبااو النااور زىياارج أصووول الفقوووج ص .18-17ومحمااد مصااطفط ءاالبن (1997م)ج
أصول الفعوج بيروتج الدار ال اميية للطبا ة والنءرج د .تج ج1ج ص.53-51

) (71محمد أبو زىرة (1394ىا1974/م)ج أصول الفقوج مصرج دار الفرر اليربنج د .تج ص.23-22

) (71ابن ابدينج َّرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي ضمن مجموعة رسائل ابن عابدينج ج1ج ص.25

) (72بااد الاارحمن باان خلاادون (818ىاا1416/م)ج مقدمووة ابوون خموودونج تحعيااق :بااد ار محمااد الاادرويشج دمءااقج دار ييااربج 1425ى ا/
2115مج (ط)1ج ج2ج ص.211

) (73ال صاصج الفصول في األصولج ج1ج ص.212
) (74مر

) (75مر

سابق :ج1ج ص.212
سابق :ج1ج ص.214

) (76ومن أمثلة ذلك أيضاً :استدالل ال صاص بفرع عين ن ا مام أبن حنيفة ن مسألة ادم اواز إرادة مياانن المءاترك ميااًج
ينظر :مر

سابق :ج1ج .78-77

) (77الدىلويج اإلنصا

في بيان أسباب االخت

ج ص .57وما بيدىا.

) (78أبو زىرةج أبو حنيفة حياتو وعصره -آراؤه وفقيوج ص.265-264
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) (79ىيثم خزنةج تطور الفكر األصولي الحنفي دراسة تطبيقية لؤلدلة المختم

فيياج ص.116

) (81من أمثلة ذلك :استدالل ال صاص لصحة التمسك باليموم بيد التخصيصج ينظر :ال صاصج الفصوول فوي األصوولج ج1ج
ص .248ومن أمثلتو استدالل ال صاص لح ية ا

) (81ينظر ن ذلك :مر
) (82مر
) (83مر

ماع السروتنج ينظر :مر

سابق :ج1ج ص .273وينظر :ج2ج .151

سابق :ج3ج ص.313

سابق :ج3ج ص .35وينظر :ج3ج ص.113
سابق :ج3ج ص.75

) (84ماان أمثلااة ذلااك ينظاار :مر ا سااابق :ج4ج ص .128ومااا بياادىاج وينظاار :ج4ج ص134ج وينظاار :ج4ج ص159ج وينظاار:
ج4ج ص162ج وينظر :ج4ج ص183ج وينظر4 :ج ص.213

) (85مر

سابق :ج4ج ص.147

) (87مر

سابق :ج2ج ص .11وينظر :ج2ج ص.14-13

) (86مر

سابق :ج3ج ص.293

الغزلاان (515ىاا1111/م)ج المستصووفة فووي عمووم األصووولج تحعيااق :د .حمازة باان زىياار حااا ظج المدينااة المنااورةج
) (88محماد باان محمااد ا

منء ا ااورات ال امي ا ااة ا س ا ااسميةج 1413ىا ا ااج ج1ج ص .29-28وابا ا اراىيم ب ا اان موس ا ااط الء ا اااطبن اللخم ا اان (791ىا ا اا1388/م)ج

الموافقوواتج تحعيااق :مءاايور حساان ل ساالمانج المملرااة اليربيااة الساايوديةج دار اباان فااان للنءاار والتوزي ا ج 1417ى ااج 1997مج

(ط)1ج ج1ج ص .37ومحمااد باان لاان الءااورانن (1255ى اا1839/م)ج إرَّوواد الفحووول إلووة تحقيووق الحووق موون عمووم األصووولج

تحعيق :سامن بن اليربن اوثريج الرياضج دار الفضيلةج 1421ىاج (ط)1ج ج1ج ص .55ووصفن اءور أباو زيادج المحواوالت
التجديدية المعاصرة في أصول الفقو دراسة تحميميةج مصرج صوت العلم اليربنج 1431ىاج 2119مج (ط)1ج ص.11

) (89وصفن اءور أبو زيدج المحاوالت التجديدية المعاصرة في أصول الفقو دراسة تحميميةج ص15ج وينظر :ص .71وما بيدىا.
) (91ينظاار اان ذلااك :محمااد باان ح اار العرناانج موقو

الفكوور الحووداثي العربووي موون أصووول االسووتدالل فووي اإلسو م دراسووة تحميميووة

نقديةج الرياض :م لة البيانج 1434ىاج (ط)1ج ص.6

) (91بد ال ليل يسط أبو النصر (1411ىا1981/م)ج اجتياد الرسول ج العاىرةج مطبية مصاطفط الباابن الحلبانج 1369ىااج
1951مج ص .71ووصفن اءور أبو زيدج المحاوالت التجديدية المعاصرة في أصول الفقو دراسة تحميميةج ص.19

) (92ابن العيم ال وزيةج إع م الموقعين عن رب العالمينج ج2ج ص.8
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